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A CRITICAL EVALUATION OF THE APPLICATION 
OF SOLAR ENERGY IN ARCHITECTURAL DESIGN 
IN ORDER TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION 
IN RESIDENTIAL BUILDINGS IN DHAKA CITY  
Md. Mahfil Ali1) and Tareef  Hayat Khan2) 
ABSTRACT 
The existing climate in Dhaka offers abundance in solar energy in daytime 
during most of the year. The available existing technology in solar panels 
or photovoltaic panels (PV panels) allows storing energy in daytime 
through batteries and charge controllers. It then allows usage of different 
household electric appliances during day or night. The existing technology 
allows only certain electric appliances such as light bulbs, B&W TV, Radio 
etc with the help of PV panels, depending on the storing capacity of those 
panels. Considering the limitation of the technology, the methodology of 
this research starts with hypothesising a certain load shedding hours in a 
dense urban neighbourhood in Dhaka and analyses the cost for limited 
energy usage during those hours by using PV panels, and subsequently 
compares it with the cost generated by the more popularly used 
generators. A comparative analysis will show the cost differences in long-
term basis considering the initial establishment cost, the maintenance cost 
etc. The paper also explores different possibilities of using PV panels as 
articulating elements in Architecture. We need to start the culture of using 
the solar energy in order to create a sustainable energy conscious future. 
Keywords:  alternate technology, solar technology, solar energy, solar 
panels, PV panels, full sun, deep discharge. 
                                                 
1) Assistant Professor, Department of Architecture, Ahsanullah University of Science and 
Technology (AUST), Dhaka 1215, Bangladesh, mahfil@ yahoo.com, mmali@graduate.hku.hk 
2) Assistant Professor, Department of Architecture, Ahsanullah University of Science and 
Technology (AUST), Dhaka 1215, Bangladesh, roopak@hkusua.hku.hk, roopak23@gmail .com 
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INTRODUCTION: SEARCH FOR ALTERNATE TECHNOLOGY  
Modern Technology and Science contributes to the novelty in the 
advancement of Architecture. A major part of Architecture deals with 
Housing. Housing problem is increasing simultaneously with the increase in 
population. It is especially prominent in urban areas. As more and more 
people are coming to live in less and less urban land high-rise development 
appears to be the only alternative in most of the cases. Whether it is the 
only solution, might be debatable, but it is quite obvious that this trend will 
continue for a considerable time in future. As a consequence, it is quite 
obvious that whenever inhabitants start to use a building, the demand for 
the basic needs in daily live hood (i.e. water, light, electricity, ventilation, 
sanitary system, waste disposal etc.) starts to increase rapidly. In a country 
like Bangladesh, where natural resources are limited, these over dense 
human settlements create a huge deficiency in those fundamental needs 
(Shahadat and Hye, 2003). It is a fact that there are some limited natural 
resources in our country, but there is no technology currently available in 
our country to extract those natural resources profitably in order to meet 
those needs (Hussain, 1982). That is why scientists are continuously 
searching for alternative technology (Hussain, 1984), by using which we can 
preserve the available resources for longer. Different experiments are being 
carried out in order to use those multi-storied human settlements as a 
resource rather than a burden. Some of those alternative technologies 
include collection of rainwater, energy from wind, electricity from solar 
energy, heat from solar energy etc. 
FUNCTIONAL POSSIBILITIES OF PV PANELS 
In this paper, different possibilities are explored for combining the use of 
solar energy effectively with architectural design and simultaneously how the 
PV panels can be used as articulating elements as well. As in architecture, 
both the aesthetic and the functional issues are equally important, so it is 
important to take care of both the aspects whenever we intend to combine 
any new technology with architecture. If that technology is that kind of 
alternative technology whose intention is to overcome the limitation of 
resources, then it is also a big responsibility for the architects to combine the 
function and the aesthetics together successfully.  
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Present situation: Lack of use of PV Panels 
In present days, lighting with the help of solar energy is no more a fiction. 
Though not adopted widely in urban areas, but there are certain usage of it 
in rural areas. But there are two major factors hindering the use of solar 
technology. These are the lack of specific knowledge among general people 
about the existence or its benefits and the limitations in the existing solar 
technology. 
Lack of knowledge about the solar technology 
The general people are deprived of the benefits of this resource due to lack 
of proper education and knowledge. A few private sectors are engaged in 
popularizing this, but it still is limited to the rural areas only. Its use in urban 
areas is negligible. Interviews with representatives from those private 
companies, which are regarded as pioneers in the country, show that one of 
the main reasons behind it is obviously the insufficient wattage generated by 
current technology. Another reason is that the savings in electricity in terms 
of money is not at all considered as a saving as urban people are used to 
concede a lot more consumption of electricity and therefore, money.  
Limitations in solar technology 
At this point it is important to look at the technical factors to find out where 
the limitations are there in current technology. Then it will be clear why the 
generated energy is far below expected energy. A solar panel, even though 
it is oriented properly towards the sun at a correct angle (23-degree from 
horizontal, in case of Dhaka City), it gathers full efficiency only in full sun 
condition. Ideally the full sun condition prevails only about four hours of 
daytime in average considering different climatic conditions throughout the 
year. A typical 50 watt panel of around 0.5m X 1.0m in size can supply 
around 50 X 4 = 200 watt during these 4 hours. The currently available 12 
volt battery can be fully charged with this panels and store this energy. If 
we consider 80% efficiency, then the battery will be able to discharge only 
160-watt hour. Another technical factor is important here. If we consume 
the 160 watt hour completely (deep discharge) overnight, the PV panels will 
not be able to charge it fully by the four hours next day. It is because the 
available amperage produced in the solar panel is very low. So either we 
have to increase the number of panels or increase the number of batteries 
to overcome the deep discharge, which is not at all viable considering 
different factors such as money, available spaces for panels etc. This is the 
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principal drawback of the PV panels comparing with the charge regain by 
generators or IPS (Instant Power Supply), (Bhowmik et al, 2004).  
The immediate solution of multiplying the number of panels or batteries is 
not economic at present because the price of either batteries or panels is not 
very low. The lifetime of batteries is only 5-7 years. That is why the current 
solar technology is not capable of producing the high consuming of wattage 
by normal urban household appliances such as color TV, Iron, Washing 
Machine, Refrigerator etc. And that is the reason why IPS or generators are 
lot more popular as substitute electric sources. 
Developing alternative hypothesis 
But still the findings with using alternate energy sources are not frustrating 
yet. In currently dense urban housing scenario, there are numerous multi-
storied buildings. In this study, at first a hypothesis is developed where the 
possibilities of supplying electricity to all the household appliances by using 
PV panels are explored. The study also shows that gradually the limitations 
of PV panels reduced the possibilities of replacing normal electricity supply 
with PV panels, and the finally it reaches a certain point where the use of PV 
panels can be justified as feasible. The comparison between the electricity 
supply by PV panels and the normal supply are on the basis of monetary 
terms. For limitation of space, only the last phase of comparison is extracted 
in this article on the paragraph 2.3. 
First Alternative: Total Building 24 hours supply 
The comparative analysis starts with a 6-story apartment on a 5-katha plot. 
The comparative analysis starts with a 6-story apartment on a common 333 
m2 plot. The first alternative explores the possibility of the PV panels to 
replace the entire electric supply of a typical household. It is assumed that 
the building comprises of 10 residential apartments, which uses normal 
household appliances and an average of 300 units is consumed per month, 
(Hussain, 2004). As 1 unit is 1 kWh, so the total consumption per family is 
300 kWh per month and total consumption by the 10 families is 10 X 300 = 
3,000 kWh per month = 100 kWh per day. Here the electricity consumption 
by the common facilities such as staircase lighting, parking lighting, water 
pump consumption etc. all is included in the average monthly consumption. 
Appendix 1 shows that the total number of panels and batteries needed to 
supply this electricity is not realistic at all with the help of current technology 
in PV panels. 
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Second Alternative: Community Spaces 24 hours supply 
The second alternative explores the possibility of PV panels to supply a 
reduced amount of electricity in that building. It states that the PV panels 
will try to supply the electricity only in the common spaces of the buildings. 
There are certain spaces in those buildings, where heavy appliances are not 
needed and still the electric consumption is not negligible. These spaces 
include parking, children's play area, prayer space, community space, 
staircase etc. The study shows that total consumption in those areas are 
also beyond the limit of PV panels with current technology. (Please see 
Appendix 2) 
Third Alternative: Community Spaces Load shedding hours 
replacing main supply 
The hypothesis also states that there will a continuing lack between the 
demand and supply of electricity in Dhaka. So there will always be a certain 
period of load shedding in particular areas. On average, the load shedding is 
2 hours per day in high density urban areas (Hossain, 2004), during when 
normally a generator or IPS is supposed to support the electricity system. In 
the third alternative, it is assumed that alternate source of electricity will be 
supplied on those hours only and the cost of consumed energy by both the 
two systems will be transformed into monetary terms, and then they will be 
compared on the same scale.  The load is still beyond the realistic reach of 
the PV panels. (Please see Appendix 3) 
Fourth Alternative: Community Spaces Load shedding hours limited 
use replacing IPS/generator 
The electrical energy consumed by only the lights in those load shedding 
hours is calculated, and a realistic solution is reached after minute 
calculation. This comparison is stated below. As the comparison is lot more 
realistic, therefore, a logical conclusion can be derived from this analysis, 
which is also stated at the end of the analysis. 
Comparative Analysis 
As mentioned before, the comparative analysis starts with a 6-story 
apartment on a 333 m2 plot. The third alternative is now explained in detail. 
There are assumed to be 8 Fluorescent bulbs to enlighten the parking at 
ground floor, the community space, the prayer space and the staircase. 
Even if the energy saving 10 watt bulbs are used instead of commonly used 
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40 watt bulbs, then they consume 8 X 10 X 2 = 160 watt per day on the 
load shedding hours. 
Costing by using generator 
Obviously a 160-watt (0.16 kW) generator will not be used to serve only this 
small daily wattage. Possibly the principal job of generator will be to support 
the elevator system of the building or the important lights and fans of 
individual apartments. So we may consider a 'sharing cost' for the 8 X 10 
watt (number of hours may be ignored). Considering a general market value 
of USD 400 for a 1 kW generator, the sharing cost for 80 watt is USD 32 
only. (The exchange rate on March 2005: 1 USD = 63 Bangladesh Taka 
app.). Considering the annual maintenance cost of USD 64 for that 1 kW 
machine, the monthly sharing cost is down to USD (64 X 80) / (12 X 1,000) 
= USD 0.4 only. Oil consumption is assumed at 0.7 litre/ kW. So, daily 
consumption is (0.16 X 0.7) or 0.112 litre. Monthly consumption is therefore 
3.36 litres. Considering USD 0.5 per litre, monthly expense on oil is USD 
3.36 X 0.5 = USD 1.68, which may rise up to USD 2.23 including a maximum 
of 30% wastage. So the total monthly expense is USD (0.4 + 2.23) = USD 
2.63. The annual expense is thus USD 2.63 X 12 = USD 31.56 ≈ USD 32. A 
lifetime of a generator is considered as 20 years, so in terms of a lifetime of 
the machine, the cost is USD 32 X 20 = USD 640. Including the sharing cost, 
It is USD 640 + 32 = USD 672. It is worthy to mention that two important 
issues are overlooked. The first is the price of oil, which is assumed to be 
constant during this calculation, but in practical it might never be like that. It 
will definitely rise a lot more in 20 years. Another issue is the maintenance 
cost, which is assumed to be constant, but definitely it will rise progressively 
during these 20 years, (Rahman 2004). 
Costing by using PV panels  
Now let us consider the cost by using PV panels. The lifetime of PV panels is 
also 20 years. Currently there is no provision to connect the regenerated 
energy by the PV cells directly to the power grid. So normally the simple 
batteries for cars are used. A 12-volt battery can supply the necessary 160-
watt. As efficiency is assumed to be 80%, the battery should receive 200 
watt during the whole day, which can be supplied by a 4-hour long storage 
by a 50-watt panel. Cost of panel is currently USD 2 per watt. So the panel 
cost is USD 100. During the 20-year lifetime, we need 3 batteries @ USD 
120, i.e. USD 360. So the total cost is, USD (100 + 360) = USD 460. It is 
important to make an assumption here, about the load shedding. Round the 
year it may not be same. It is less likely to happen on winter, and the 
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amount of load shedding hours may rise in summer. So in average, we 
assume that there will not be deep discharge (fully exhausted) on regular 
basis. Even if deep discharge happens (possibly in summer), the possibility 
of getting more full sun is also likely. At this point, we can conclude that in a 
20 year lifecycle of a PV panel with current technology, its cost of USD 460 
is less than the cost of USD 672 if generator is used. 
AESTHETIC POSSIBILITIES OF SOLAR PANELS  
Now let us take look at the aesthetic possibilities of PV panels.  
Facts about the PV panels 
The available size of PV panels is approximately 0.5 m X 1.0 m for a 50-watt 
panel. In Bangladesh, it should be placed at an angle of 23 degree with the 
horizontal, due to the latitude of Bangladesh. It has to be oriented to the 
South in order to get maximum efficiency (Modern technology also allows to 
use sun tracker in order to orient the PV panel towards the sun all through 
the day). These obligations may be one of the reasons why architects have 
treated the use of PV panels negatively as an articulating element. But in 
fact PV panels are being used all over the world successfully without having 
any negative impact on the building’s aesthetic values. In fact skilful use of 
PV panels in multi-storied buildings actually adds a new dimension in its 
aesthetic value. PV panels are extensively used in Europe, SE Asia and 
neighboring India. 
Figure 1: Use of PV Panels, Windmills and solar heaters for articulation, 
A+D, (Energy conscious architecture’, Vol. 9, Number 3, pp 36-37, 
May- June 1992) 
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Possible places for installing PV panels 
Let us take a look at the possible places in a building for the installation of 
PV panels. 
Roof 
The most obvious place is the rooftop. In most of the cases, the roof 
remains unused in multi-storied buildings. These are the ideal places to 
install the panels there. There are examples in various countries where 
buildings with considerable roof-space can be successfully utilized for this 
reason. An example from Hong Kong shows that a roof top of a primary 











Besides, architects often design voids in order to ventilate or give access to 
day light in certain areas in the building plan. These voids should also be 
protected from rain. So they need some kind of protection. PV panels can 
successfully be used as those protections. PV panels can also be used as 
articulating elements on the top of the towers.  
Figure 2: Use of PV panels on the roof of a school as a 
demonstration project in HK (Close, 2005) 
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Staircase  
These possibilities mentioned above are free spaces available for installing 
panels. There can be other possibilities too. For example, a building must 
have a staircase and normal width of the staircase is minimum 2.5 m. In a 
North or South-facing Plot, the staircase generally occupies the West surface 
of the building in our context. As floor height is 3 m, we get 2.5 X 3 or 7.5 
m2 area in each floor as the exposed surface of the staircase. In total, a six 
storied building should have 7.5 m2 X 6 = 45 m2 area exposed to the sun 
after midday. If we assume at least 25 % area of this total surface used for 
ventilation, then around 11 m2 is open in total. We need sun and rain 
protection in those areas and PV panels can be set as shading devices in 
those openings. The limitation of using PV panels in those areas is that they 
cannot be much effective in the lower floors. 
Sunshades 
When we are considering the possibilities of using PV panels as shading 
devices, it becomes more realistic to use them as sunshades in the Southern 
wall as well. The required slope for the panels can easily be incorporated 
with the total design scheme of the buildings. This method is also 









Figure 3: Section of Sunshade and Staircase shows 
use of slanted Solar panels 
PV Panels
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Figure 4: Section of walls in industries showing where 
slanting panel can be used 
Other possibilities  
Not only in the residential buildings, panels can be used in commercial and 
industrial buildings too. At present days, there are different cladding 
materials, which are used only for decorative purpose (such as alucobond, 
stainless steel sheet etc.). They are expensive and also they do not have 
much functional use. A comparative cost analysis might show that PV panels 
can also be used as these cladding materials in cheaper rate and moreover, 
the building itself can use the energy generated by those. The price is 
expected to be reduced in near future as technology is becoming more and 
more advanced.  
PV panels can also be used in industrial buildings. The necessary angles for 
PV panels can be effectively used in shading devices. 
CONCLUSION 
The whole world is gradually uniting against wastage of natural resources. 
Scientists are searching for ‘alternate technology’ to preserve the limited 
resources. Countries like Bangladesh, who have very limited natural 
resources, should become one of the pioneers in the field energy 
regeneration. But unfortunately it is still lagging a long way behind. 
Architects have a bright prospect to become the leaders in this journey 
towards saving the world from energy exhaustion. They should concentrate 
on using energy conscious buildings instead of extra concentration on 
aesthetics. The limitation of technology is currently a potential excuse for 
the extensive use of PV technology, but there are many countries that have 
successfully connected the generated power to the power grid, and thus 
   PV Panels 
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overcoming the limitation of batteries. The primary advantage is that even if 
the PV cells cannot replace the power needed by the building itself where it 
is mounted, but still it can contribute to the main power supply. Whatever 
trifle the contribution is, a collective supply from, let’s say, a neighborhood, 
is not at all trivial. For example in Japan, there are opportunities to even sell 
the regenerated energy to the main power supply and thus reduce the 
monthly bill to a certain extent. In near future, the PV technology will 
certainly improve and help generate more energy for the Sun.  
All it needs is goodwill. The goodwill from all persons involved in all the 
related sectors and possibly most importantly the construction sector, 
including architects of course, can contribute to supply renewable energy to 
a huge portion of urban areas in Bangladesh with the help of solar energy. 
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Appendix 1 
Required wattage per day: 100 kWh per day = 100,000 watt hr per day 
Considering ‘Full Sun’ condition for average 4 hours: One 50 watt panel can 
supply 200 watt per day 
Number of 50 watt PV panels required: 100,000/ 200 = 500 no. 
Batteries needed: 500. (one battery stores 200 watt hr) 
Cost of Battery: USD 120 each.  
Cost of Panel: USD 100 each 
Total cost of Battery: 500 X 120 = USD 60,000! 
Total cost of Panels: 500 X 100 = USD 50,000! 
Besides, there are other technical limitations such as deep discharge, low 
amperage of solar energy etc. 
Total area needed for panels: 500 X (0.5 m X 1.0 m) = 250 m2! 
Appendix 2 
Assumed total time of consumption per day: 12 hours (i.e. day time) 
Total number of lights: 6 in each floor f staircase, 8 in parking areas, 2 in 
prayer spaces and community space, 2 fans. 
Total load: 16 X 10 + 2 X 40 = 240 watt (energy saving bulbs of 10 watt is 
used) 
Total watt hour: 240 X 12 = 2,880 watt-hour 
Energy to be stored in battery: 2,880 / 80% = 3,600 watt hour (Wh) 
Considering 200 Wh for 1 battery: Number of battery needed is = 18 
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Number of Panels = Number of batteries = 18 panels 
Total cost of batteries: 18 X 120 X 3 = USD 6,480 (As in the context of 20 
years, battery should be changed three times) 
Total cost of panels: 18 X 100 = USD 1,800  
Total cost: USD 8,280  
Price for Normal supply: 2,880 watt hour daily = 2.88 kW per day = 86 kW 
per month = 86 units @ USD 0.04 ≈ USD 3.5 per month 
In the context of 20 years, the total cost is: 3.5 X 12 X 20 = USD 840 
Appendix 3 
Assumed total time of consumption per day: 2 hours (i.e. the load shedding 
hours) 
Total number of lights: 6 in each floor f staircase, 8 in parking areas, 2 in 
prayer spaces and community space, 2 fans. 
Total load: 16 X 10 + 2 X 40 = 240 watt (energy saving bulbs of 10 watt is 
used) 
Total watt hour: 240 X 2 = 480 watt-hour 
Energy to be stored in battery: 480 / 80% = 600 watt hour (Wh) 
Considering 200 Wh for 1 battery: Number of battery needed is = 3 
Number of Panels = Number of batteries = 3 panels 
Total cost of batteries: 3 X 120 X 3 = USD 1,080 (As in the context of 20 
years, battery should be changed three times) 
Total cost of panels: 3 X 100 = USD 300  
Total cost: USD 1,380 
Price for Normal supply: 480 watt hour daily = 0.48 kW per day = 14.4 kW 
per month ≈ 15 units @ USD 0.04 = USD 0.6 per month 
In the context of 20 years, the total cost is: 0.6 X 12 X 20 = USD 144 
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ATRIUM KOTA SEBAGAI SARANA PERGERAKAN 
PEJALAN KAKI DI DALAM BANGUNAN 
Bambang Heryanto 1) 
ABSTRACT 
Atrium as an urban element to facilitate people’s movement has been 
used since the early period. Roman and cities in the Muslim world has 
used atrium as an indoor walking street not only to carry people’s 
movement, but as well as to assemble and to distribute their journey.  The 
history of atrium can be traced from the development  of canopied street. 
The establishment of canopied street into an enclosed pedestrian 
environment is to offer protection for people from the changing climate. In 
addition to the protected climate, atrium also allows people to utilize the 
existing building’s amenities freely throughout the day and night. In the 
old days, atrium is generally used for trade and commercial activities such 
as markets, shopping arcades, or shopping galleries. Moreover, to provide 
pleasant environment for their users most atriums provide variety of 
amenities.  Atrium, nowadays, is used for many various buildings such as 
shopping centers, shopping malls, libraries, train stations, offices’ halls, 
malls, museums, green house and other buildings. This study describes 
the history, functions and roles, forms, and types of atrium as an indoor 
walking pedestrian to facilitate people’s movement in cities. 
Keywords:  arcade, architecture, indoor pedestrian, shopping center,  
urban design. 
PENDAHULUAN 
Sebagai salah satu unsur sarana kota atrium memegang peran yang cukup 
penting dalam melayani kehidupan kota.  Pengertian atrium dalam bahasa 
Latin adalah jantung (Bednar, 2001). Sebagai jantung kehidupan kota, 
atrium kota adalah pengumpul, penerus dan penditribusi pergerakan 
                                                 
    1) Dosen Tetap Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur dan Program Studi Manajemen Perkotaan 
Pascasarjana Universitas Hasanuddin 
34  Bambang Heryanto, Atrium Kota Sebagai Sarana Pergerakan Pejalan Kaki… 
manusia. Dalam wujud fisik atrium adalah  ruang tertutup, beratap 
transparan, serta berdimensi besar yang meneruskan udara luar dan sinar 
matahari ke dalam ruangan. Atrium dapat berupa galeria, ruang eksibisi, 
pasar, stasiun kereta api, taman botani, museum, dan ruang kegiatan-
kegiatan lainnya. Sejarah mencatat bahwa atrium pertama muncul dalam 
kehidupan publik pada abad sembilan belas masehi, baik di kota-kota di 
Timur Tengah  maupun di Eropa (Gambar 1 dan Gambar 2). Keberadaan 
atrium di kehidupan publik berasal dari perkembangan lorong atau jalan 
berkanopi atau arcade atau gallery dari abad sebelumnya. Fenomena ini 
muncul dengan di perkenalkannya kaca dan besi tuang serta sistem baja 
dan kaca dalam konstruksi bangunan. Semenjak ditemukannya bahan-bahan 
baru dalam industri bangunan, atrium berkembang cukup berarti dalam 











Atrium sebagai sarana pergerakan manusia menawarkan perlindungan bagi 
manusia terhadap cuaca dan iklim yang ada. Dengan penutup atap yang 
transparan  perubahan waktu dan cuaca dapat dialami oleh pemakai atrium. 
Perlindungan terhadap cuaca dan iklim yang ditawarkan oleh atrium 
mengizinkan pejalan kaki menggunakan ruang atrium dan sarananya secara 
leluasa. Meskipun demikian, sifat perlindungannya memberikan konsekwensi 
terhadap biaya energi yang harus di sediakannya. Oleh karena itu, desain 
suatu atrium serta manajemen yang baik sangat diperlukan didalam 
memberi sarana nyaman bagi pergerakan pejalan kaki di dalam bangunan di 
kota. 
Gambar 1. Bazar Raya di Konstantinopel 
(Bianco, 2001) 
Gambar 2.  Kehidupan sosial 
di Galeria Milan 
(Rudofski, 1982) 
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METODOLOGI 
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam 
pelaksanaanya pekerjaan yang dikerjakan terdiri dari kegiatan-kegiatan 
antara lain studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan 
dilakukan untuk mendapatkan sejarah perkembangan keberadaan, 
fungsinya, macam dan jenis, serta peranannya. Data tertulis maupun visual 
diperoleh dari buku teks, jurnal, maupun majalah di bidang arsitektur dan 
desain urban. Data visual pengamatan lapangan terutama diperoleh dari 
atrium di pusat-pusat perbelanjaan, bangunan perkantoran, dan bangunan 
umum pada kota tertentu. 
STUDI KEPUSTAKAAN 
Sejarah perkembangan atrium kota dapat ditelusuri dengan keberadaan 
jalan berkanopi atau beratap di dunia (Bednar, 2001, Rudofski, 1982). Jalan 
berkanopi telah digunakan oleh masyarakat di kota-kota tersebut pada abad 
sembilan belas. Berbagai jenis struktur dan macam bahan bangunan 
digunakan oleh masyarakat untuk kanopi guna  melindungi mereka terhadap 
cuaca dan iklim, dari struktur yang semi permanen seperti kayu, kain tenda, 

























        
        Gambar 5. 
 
 
                 Gambar 4. 
 
Gambar: (Rudofski, 1982)  
1. Kanopi tenda di Padua 
2. Kanopi tirai di pasar Fez          
3. Kanopi tanaman di Tetuan 
4. Kanopi kain di Osaka  
5. Kanopi kubah di Bologna 
Penggunaan atrium sebagai salah satu  elemen urban pada kehidupan 
moderen secara signifikan di wujudkan di Eropa setelah realisasi Istana 
Kristal rancangan Joseph Paxton pada tahun 1851 (Bednar, 2001; Gympel, 
1996). Semenjak penggunaannya pada bangunan tersebut pada Eksibisi 
Dunia di London,  struktur atrium kaca berkembang diseluruh kota-kota di 
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Eropa. Kota-kota di Italia merupakan pengikut utama penggunaan atrium 
didalam mewujudkan proporsi monumentalisme dalam bangunan. 
Salah satu contoh penggunaan atrium yang berhasil adalah Galleria di Milan 
yang dibuka pada tahun 1867 (Rudofski, 1982). Atrium ini merupakan dua 
lorong berkanopi  yang saling berpotongan satu dengan lainnya. 
Disepanjang jalan berderet berbagai jenis toko-toko seperti butik, makanan, 
toko, obat dan lain-lainnya (Gambar 2 dan Gambar 3). Selain toko-toko, 
sepanjang lorong berdiri pula beberapa restoran dan kafe-kafe. Sampai saat 
ini selain sebagai sarana pergerakan untuk pejalan kaki, Galeria merupakan 
tempat berkumpul, berbelanja, melepaskan lelah, dan menikmati suasana 



















dikedua sisinya      
(Rudofski, 1982) 
Gambar 7.  Lorong pejalan kaki Atrium 
Galeria dilihat dari kupola 
(Rudofski, 1982).
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PEMBAHASAN 
Fungsi  dan Peranan  Atrium 
Keberhasilan suatu konsep dan pengembangan desain urban adalah hasil 
dari pada integrasi antara konteks lama dengan baru dari suatu kota, antara 
ruang dalam dengan ruang luar, dan antara milik publik dengan milik privat. 
Karena menciptakan hubungan yang komplementari, atrium melayani 
kebutuhan dan kehidupan masyarakat kota, khususnya didalam pergerakan 
mereka. 
Atrium sebagai ruang publik diwujudkan dengan disediakannya jalan untuk 
pejalan kaki yang menghubungkan ruang dalam dan luar. Dalam keadaan 
cuaca yang tidak diinginkan pejalan kaki dapat pindah dari satu bangunan 
ke bangunan lain terlindung dari air hujan atau teriknya sinar matahari siang 
hari maupun dinginnya udara di musim dingin. Atrium dapat berfungsi 
sebagai sarana penghubung antar bangunan atau antar moda transportasi 
kota. Kehadiran atrium dalam suatu bangunan memungkinkan pejalan kaki 
dapat berjalan dari satu gedung ke gedung lain atau  dari satu blok jalan ke 
blok jalan lainnya, tanpa melalui ruang luar bangunan. Pemakai sarana 
transportasi kota juga dapat pindah dari satu moda ke moda lain, seperti 
dari kereta bawah tanah ke bus kota, melalui atrium yang disediakan oleh 











Gambar 8. Atrium sebagai penghubung antar 
bangunan dan antar blok jalan   
(Schwanke, 1987).
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Selain sebagai sarana penghubung atrium dapat juga diciptakan sebagai 
sarana pengatur akses publik, semi-publik dan privat bagi pemakai 
bangunan. Atrium dapat dirancang sebagai ruang publik, semi-publik dan 
privat dengan berbagai ragam bentuk. Secara klasik, ruang dalam suatu 
bangunan adalah atrium yang digunakan untuk kegiatan eklusif bagi 
pemiliknya. Dalam keadaan tertentu, atrium dapat berfungsi sebagai ruang 
semi publik untuk mengontrol penggunaan kegiatan publik. Keadaan ini 
dapat diperlihatkan apabila kantor-kantor privat atau kamar suatu hotel 
berada di lantai satu atau dua diatas ruang publik. Atrium untuk bangunan 
publik dapat menyediakan kebutuhan dan akses untuk pengguna bangunan 
agar lebih luas bentuk fisiknya yang dibentuk dalam pembagian ruang dan 
pengadaan lantai vertikal. 
Selain sebagai akses penghubung antar bangunan, atrium juga berfungsi 
sebagai sarana penerus, pengumpul dan pendistribusi pergerakan pejalan 
kaki. Atrium sebagai sarana penerus pergerakan diwujudkan sebagai tempat 
untuk membawa pejalan kaki ke tempat  yang ia tuju. Fungsi atrium sebagai 
penerus biasanya menghindari unsur-unsur perabotan bangunan yang dapat 
menghalangi pergerakan pejalan kaki. Sebagai pengumpul pergerakan, 
atrium berupa ruang yang luas dimana pejalan kaki berkumpul, baik untuk 
melepaskan lelah sejenak maupun untuk tinggal beberapa waktu. Pejalan 
kaki dapat istirahat pada sarana-sarana yang disediakan di tempat ini, 
bertemu dengan rekannya, maupun melakukan kegiatan lainnya. Atrium 
sebagai tempat pengumpul dapat berupa lobi atau hall suatu bangunan 
kantor, hotel, atau pujasera di pusat perbelanjaan. Di tempat ini biasanya 
juga digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan tertentu seperti 
pertunjukan musik, atraksi anak-anak, perayaan hari raya, eksibisi, 































Gambar 9. Atrium sebagai penerus pergerakan.
(ICSC No.4, 1997) 
Gambar 9. Atrium sebagai pengumpul pergerakan 
(ICSC No.4, 1997) 
Gambar 9. Atrium sebagai pendistibusi 
pergerakkan.  (ICSC No.4, 1997) 
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Atrium sebagai sarana pendistribusi pergerakan pejalan kaki diwujudkan 
dengan adanya beberapa akses yang menyebar ke berbagai arah. Seperti 
fungsi pengumpul, sebagai titik simpul atrium, adalah tempat pemberhentian 
sementara pergerakan. Biasanya tempat ini dilengkapi dengan berbagai 
perabotan seperti bangku-bangku untuk tempat duduk, papan petunjuk 
tempat dan informasi, kios jualan, air mancur, serta asesoris bangunan 
lainnya. Biasanya distribusi pergerakan diletakan pada ujung atau 
pertengahan suatu bangunan, seperti hall, lobi-lobi pintu keluar atau masuk. 
Fungsi atrium sebagai sarana penerus, pengumpul, dan pendistibusi 
pergerakan dapat dilihat pada Gambar 9 - Gambar 11.  
Bentuk Atrium 
Berbagai bentuk atrium adalah mengambil dasar dari pola jalan perkotaan. 
Pola jalan kota-kota pertengahan di Eropa menjadi ilham bagi para arsitek 
didalam merancang atrium pada konsep rancangan mereka antara lain 
bangunan pusat-pusat perbelanjan, perkantoran, pendidikan, atau bangunan 
umum lainnya (Schwanke, 1987). Diketahui bahwa kota-kota  di Eropa 
diabad pertengahan adalah berskala kecil dan kompak serta dikelilingi oleh 
dinding tinggi. Untuk melindungi kota dengan baik maka masyarakat perlu 
menciptakan pola jalan serta sarana kota yang kompak. Integrasi untuk 
kegiatan sarana-sarana kota seperti pemerintahan, permukiman dan 
perdagangan  diusahakan sebaik mungkin, yaitu aksesibel (Gambar 12). 
Dengan demikian, maka orientasi ke arah pejalan kaki adalah menjadi 
perhatian utama kota. Konsep orientasi ke pejalan kaki menjadikan pola 
jalan dengan berbagai macam bentuk, yaitu memanjang dan melingkar. 
Kedua pola ini mengacu pada jarak yang pendek dan pendistribusian 
pergerakan yang merata. Model pola jalan kota abad pertengahan ini 
dijadikan pola pergerakan pejalan kaki pada atrium di pusat perbelanjaan 



















1. Atrium Galeria atau Arcade 
Galeria atau Arcade adalah bentuk yang paling sedehana dari pada atrium. 
Kedua jenis jalan berkanopi ini adalah bentuk awal dari atrium yang banyak 
digunakan di kota-kota di Eropa dan Timur Tengah. Bentuk yang lurus 
dengan ruang-ruang pertokoan di kedua sisinya.  Seperti layaknya galeri dan 
arcade untuk pameran seni lukis yang memajang lukisan-lukisan di dinding, 
atrium galeria dan arcade meletakan aneka ragam toko-toko di kedua 
sisinya. Bak lukisan etalase toko mempromosikan aneka ragam barang 
jualannya dengan tata letak yang menarik, warna meriah, serta pernik-
pernik yang yang eksotis. Atap transparan dari kaca mengizinkan sinar 
matahari menyentuh kedua sisi galeria dan arcade sehingga tidak 







Gambar 12. Pola jalan di kota 
Eropa abad 
Pertengahan            
(Schwanke, 1987) 
Gambar 13. Pola pergerakan pejalan 
kaki dan model bentuk 
atrium (Attoe dan Logan, 
1989). 













2. Atrium Plaza 
Pengertian plaza sebenarnya adalah lapangan terbuka yang terdapat di 
suatu kota. Atrium Plaza adalah ruang tertutup dan beratap transparan 
berdimensi besar didalam suatu bangunan. Seperti plaza, atrium plaza juga 
merupakan ruang publik tempat berkumpul masyarakat. Perbedaanya 
diantara keduanya adalah bahwa pejalan kaki di atrium plaza terlindung 
terhadap cuaca dan iklim. Atrium plaza dapat merupakan suatu bangunan di 
pusat suatu kota. Biasanya Atrium plaza dekat dengan jantung kegiatan 
komersial dan pusat sirkulasi pergerakkan bertingkat.  
Berbeda dengan atrium galeria, Atrium plaza bentuknya lebih variatif. 
Bentuk dari pada atrium plaza merupakan gabungan dari bentuk dasar suatu 
bangunan seperti memanjang, persegi, segi-tiga, segi banyak, bulat, dan 
bentuk-bentuk lainnya. Karena bentuk serta dimensinya atrium plaza dapat 
mempunyai fungsi ganda dan karakter tersendiri. Sebagai contoh Plaza 
Amerika, di  kota Dallas di Amerika Serikat, yang karena luasnya serta 
lengkap sarana yang disediakan merupakan kota kecil didalam bangunan  
(Gambar 15 dan Gambar 16). 
 
Gambar  14. Pola pergerakan pejalan kaki 
pada atrium galeri dan 
arkade dengan toko di 
kedua sisinya. (ICSC N0.4, 
1997). 












3. Atrium Mal 
Keberadaan pusat perbelanjaan Mall yang saat ini menjadi populer di kota-
kota besar maupun kecil di dunia adalah berkat gagasan dari arsitek Victor 
Gruen (Gruen, 1967). Gagasan Victor Gruen dalam merancang pusat 
perbelanjan tertutup adalah hadirnya iklim dan cuaca yang buruk di kota-
kota di bagian Utara Amerika Serikat sehingga penduduk tidak dapat 
berbelanja pada musim dingin. Mendapat inspirasi dari galeria-galeria di kota 
Milan dan Napoli, Gruen merancang Southdale Center di kota Edina pada 
tahun 1956. Southdale Center merupakan Mall pertama di Amerika Serikat. 
Karena keadaan cuaca yang buruk dan musim dingin yang panjang, suatu 
pusat perbelanjaan tertutup mempunyai kelebihan kompetitif dari pusat 
perbelanjaan ruang terbuka. Bentuk denah yang kompak memberikan jarak 
yang pendek bagi pengunjung disamping memperkecil biaya untuk 
pembangunannya. Hadirnya beberapa atap transparan yang meneruskan 
sinar matahari siang hari membuat penerangan alami bagi tempat jalan kaki, 
tanaman-tanaman hias,  serta pertokoan yang ada didalamnya. Sarana yang 
dimilikinya menjadikan Southdale Center sebagai taman di dalam bangunan 
yang mempunyai identitas dan keberadaannya tersendiri (Gambar 17 dan 
Gambar 18). Dengan suasana yang nyaman dan menarik  yang disajikan 
menjadikan dasar untuk menarik pengunjung dan sarana pemasaran bagi 
suatu pusat perbelanjaan. 
Gambar 15. Pola pergerakan pejalan 
kaki pada atrium plaza   
(Schwanke, 1987).
Gambar 16. Ruang dalam atrium 
plaza. (Schwanke, 1987). 











 Konsep Mal, saat ini, sebagai lorong berkanopi atau arcade, yang mengikuti 
model historis dari pertokoan dengan bentuk liner yang khas fungsinya, 
adalah untuk jalur sinar matahari masuk kedalam ruang. Menurut Bednar 
(2001), rencana strategi arcade  adalah konsep penambahan: arcade 
pertama-tama diciptakan sebagai suatu ruang yang diskrit dan kemudian 
pertokoan dikaitkan pada kedua sisinya. Karateristik yang penting dari 
konsep ini adalah perbedaan diantara keduanya. Arcade adalah ruang publik 
dengan perkerasan di permukaannya, bentuk atap khusus, terang disiang 
hari, dan berisi asesoris jalan. 
Sebagai atrium kota Mal dapat dibagi dalam dua kategori: 1) pusat 
tambatan dan 2) pusat spesialitas. Atrium mal sebagai pusat tambatan 
kehidupannya tergantung pada pusat perbelanjan (depatment stores). 
Dengan demikian, biasanya pada Atrium Mal terdapat beberapa pusat 
perbelanjaan. Atrium mal sebagai pusat penambatan  biasanya dibangun 
untuk menarik pengunjung yang bertempat tinggal di kota dan yang masih 
ingin datang ke kota. Sebagai pusat spesialitas yang menjual barang khusus, 
Atrium mal menggantungkan kehidupannya dari karakter dirinya sendiri, 
sering kali dari fungsi rancangannya, untuk menarik pembeli.  Beberapa 
contoh atrium spesialitas antara lain adalah toko souvenir, toko buku, 
restoran, toko makanan dan kue, dan lain-lainnya. Atrium mal sebagai pusat 
spesialitas menarik konstituen-konstituen lain seperti orang yang bekerja di 
Gambar 17. Rencana Tapak Southdale Center.
(Gruen, 1976).
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kota, wisatawan, orang yang melakukan perjalanan, orang yang mengikuti 
seminar, rapat kerja, konferensi dan konvensi. 










         
Beberapa dekade perpindahan toko-toko eceran ke pinggiran kota 
menjadikan peningkatan pembangunan Atrium mal. Migrasi penduduk ke 
luar kota dengan alasan harga tanah yang murah dan kwalitas lingkungan 
yang lebih baik diikuti oleh pembangunan Atrium Mal di dekat wilayah 
permukiman, di sekitar kawasan bersejarah, dan kawasan pariwisata, serta 
persimpangan jalan-jalan bebas hambatan. Tanah yang luas memungkinkan 
dibangun Atrium mal berskala besar dan lengkap dengan sarana-sarana 
penunjangnya. Selain menghadirkan pertokoan, beberapa Atrium Mal 
dilengkapi oleh sarana-sarana rekreasi, perkantoran,  dan penginapan 
(Gambar 19).  Atrium mal biasanya mempunyai beberapa pusat distribusi 
pergerakkan pengunjung. Meskipun demikian salah satu pusat distribusi, 
biasanya yang utama  juga bertindak sebagai pusat pengumpul (Gambar 
20). 
Kota-kota yang mengalami empat musim berusaha agar supaya 
menciptakan lingkungan yang tetap nyaman bagi warganya maupun 
tanaman baik di musim dingin maupun musim panas. Fenomena ini berasal 
dari motivasi oleh perubahan hibungan antara manusia dengan lingkungan 
alam di abad sembilan belas (Bednar, 2001). Dampak dari pada revolusi 




Gambar 20. Atrium King of Prussia
dengan kubah kaca
patri (ICSC No. 4). 
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industri yang mengkibatkan urbanisasi penduduk dari wilayah perdesaan ke 
kota menjadikan kwalitas kehidupan kota memburuk. Jumlah penduduk 
yang bertambah besar bersamaam dengan berkembangnya kegiatan industri 
meningkatkan polusi udara dan air di perkotaan. Pada waktu yang 
bersamaan, para ilmuwan bertambah pengetahuannya dalam mempelajari 
proses kehidupan lingkungan alam yang membawa mereka untuk 
memahami kehidupan tumbuh-tumbuhan.  
Motivasi yang lain terciptanya Rumah hijau adalah kecintaan manusia akan 
tanaman baik dari segi keindahan maupun estetikanya.  Dengan kemajuan 
teknologi industri bangunan yaitu penggunaan rangka baja maka 
memungkinkan para arsitek merancang atap kaca lebar untuk dinding dan 
atap bangunan. Dengan konsep pengembangan struktur rangka baja maka 
berbagai bentuk Rumah hijau dapat diciptakan. Konsep Rumah Hijau yang 
semula hanya berfungsi untuk menciptakan dunia flora dan fauna, seperti 
taman botanikal, taman hutan tropis, serta taman satwa yang yang bebas 
dari pengaruh musim dan iklim, dikembangkan pada konsep arsitektural 
atrium untuk bangunan umum (Gambar 21).   
Usaha untuk memelihara tanaman dan pepohonan dalam suatu ruang 
tertutup yang serasi dengan lingkungan hidupnya sangat berpengaruh di 
bidang arsitektur sejak abad sembilan belas. Sinar matahari yang menembus 
kaca serta suhu yang dapat diatur memberikan kehidupan bagi aneka 
tanaman dan satwa hutan tropis seperti ditempat asalnya. Rumah hijau di 
masukan dalam konsep rancangan berbagai bangunan, khususnya terminal, 
pusat konvensi, perbelanjaan, perumahan, perkantoran, restoran, hotel, dan 

























Revitalisasi Atrium Pada Bangunan Di Pusat Kota 
Migrasi pusat perbelanjaan ke wilayah pinggiran kota mengakibatkan 
menurunnya kehidupan di pusat kota. Menurunnya kwalitas kehidupan 
memberikan dampak kepada penurunan kegiatan ekonomi dan kwalitas 
lingkungan hidup di kota. Fenomena ini mengakibatkan kehidupan pusat 
perbelanjaan di pusat kota kekurangan pengunjung hyang datang. Salah 
satu upaya untuk mengembalikan penduduk untuk kembali berbelanja di 
pusat kota adalah mengadakan kegiatan revitalisasi. Konsep revitalisasi 
adalah menghidupkan kembali kegiatan perkotaan yang menurun dengan 
merehabilitasi dan merenovasi bangunan yang ada.  
 
 
Gambar 21. Taman Botanikal         
(Bednar, 2001).
Gambar 22. Ruang dalam atrium 
taman (Bednar, 2001). 
Gambar 23. Atrium ruang konvensi 
(Process Architecture, 1992).
RONA Jurnal Arsitektur FT-Unhas Vol. 2 No. 1, April 2005  49 
Dapat ditambahkan pula,  salah konsep revitalisasi adalah menggunakan 
kembali bangunan tua dengan fungsi yang berbeda dari fungsi aslinya 
(adaptif reuse). Sebagai contoh banyak bangunan perkantoran, gudang, 
pabrik, stasiun kereta api tua direnovasi menjadi atrium perbelanjaan. 
Ruang yang luas dan tinggi langit-langit yang berlebihan, adalah faktor yang 
memungkinkan bangunan-bangunan tua dirubah menjadi bangunan yang 
bermanfaat kembali untuk kehidupan masyarakat kota. Salah satu konsep 
rancangan revitalisasi atrium adalah atap masif menjadi atap transparan. 
Konsep lainnya merubah ruang terbuka menjadi ruang tertutup. Konsep ini 
dapat dilakukan menyatukan dua sisi bangunan atau lebih dengan memberi 
atap transparan pada ruang terbuka diantaranya. Beberapa contoh kegiatan 
revitalisasi bangunan sebagai atrium dapat dilihat antara lain pada Gedung 
Erie Community College di Erie County, Gedung Kantor Pos di Washington 
D.C., Atrium Bugis Junction di Singapura, dan Atrium Cleveland Arcade di 













                                                         
 
 
Gambar 24. Gambar 25. Gambar 26. 
Gambar 27.
Gambar:  
24.  Atrium Community College, Erie 
County. 
25. Atrium Kantor Pos, Washington 
D.C.    
26.  Atrium Bugis Junction, Singapura  
27. Atrium Cleveland Arcade, 
Cleveland. 
( Schwanke, 1987; ICSC N0. 3,            
1996; ICSC No.4. 1997; Bednar, 
2001). 
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KESIMPULAN 
Atrium sebagai salah satu elemen kota mempunyai peran sangat signifikan 
dalam kegiatan masyarakat urban. Berbagai fungsi ditawarkan oleh atrium 
pada saat ini. Atrium selain sebagai sarana yang mengakomodasi 
pergerakan manusia, mempunyai fungsi lain yaitu sebagai sarana pelindung 
terhadap cuaca dan iklim. Dari fungsi tunggal sebagai sarana yang 
mengakomodasi pergerakan pejalan berkanopi yang sederhana pada kota 
abad pertengahahan, pada kota kontemporer saat ini dapat di dijumpai 
berbagai bentuk atrium sebagai pedestrian tertutup dengan kegiatan fungsi 
ganda dan bentuk yang variatif. 
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PSIKOLOGI ARSITEKTUR POST MODERN 
A. Mauraga Machmud.1) 
ABSTRACT 
This paper discusses some psychological aspects of post-modern 
architecture. It also touches on the life style of people of the post 
modernism. The post modern architecture tends to use elements of the 
Roman, the Rainassance, the Baroque. By using those elements, the post-
modern works seems to produce irrational ones which avoid functionality 
ini order to produce monumental works. The works of the post-modern 
are strange, strong, and contrast with the local situation. Those are 
combining with characteristics of historicism, straight revivalism, neo 
vernacular, ad-hoc urbnist, metaphor, metaphysical and post-modern 
space. Other main characteristics of the post-modern architecture are in 
using colors and space. In addition, the information and communication 
technologies affect post-modern architecture works. 
Keywords:  architecture, post-modern, psychological aspects. 
 
PENDAHULUAN 
Perubahan menuju kota modern, ditandai oleh adanya sikap penghuni kota 
yang menuntut serba cepat, perkembangan teknologi dan industri semakin 
meningkat, demikian kata planolog John Lang dalam bukunya Creating 
Architectural Theori (1987). 
Kalau kita lihat kota-kota besar di dunia seperti Paris, London, New York, 
Sidney atau Tokyo, sikap perilaku masyarakatnya nampak begitu sibuk, 
berjalan begitu cepat menuju kantor-kantor atau sekolah, meskipun sampai 
di tempat kerjanya kadang-kadang juga biasa-biasa saja, hanya masalah 
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spirit dan daya tahan dalam melakukan pekerjaan mereka, serta disiplin 
waktu memang patut kita hargai. 
Bagaimanapun juga kita harus ingat bahwa kota merupakan lingkungan 
yang penuh stressor, baik stressor fisik seperti kehirukpikukan, kebisingan 
polusi asap kendaraan, limbah industri, bangunan tinggi serba sama, udara 
makin panas karena jumlah manusia penghuni. 
Semakin padat; stressor sosial akibat heterogenitas sistem nilai warga yang 
bervariasi latar belakang budayanya; stressor publik sosial, seperti kawasan-
kawasan kumuh atau slum; dan stressor personal sosial, yang merupakan 
hubungan antar pribadi yang lebih formal individual. Dan perkembangan 
tersebut mempunyai tingkat kejenuhan. 
Seseorang yang melakukan tindakan yang diulang-ulang, misalnya 
mempermainkan kancing baju, merapikan rambut yang sebenarnya tidak 
kusut, terutama di tempat-tempat yang penuh sesak, misalnya halte bus, 
ruang tunggu dokter dan lain-lainnya. Sikap tersebut adalah cerminan dari 
kecemasan, ketakutan, siapa sebenarnya yang ada didekat saya ini, dan 
berbagai pertanyaan yang penuh ketidak pastian akan muncul. Keadaan 
seperni ini apabila berkelanjutan akan menimbilkan ketegangan jiwa. 
Psikolog Okki Asokawati (Tempo, Mei ’91), tentang Post Modernism. Kalau 
Modernism identik dengan segala keteraturan dan kedisiplinan, maka pos 
Modernism (baca:post-mo) justru tidak begitu, ujarnya dengan memberikan 
contoh-contoh yang antara lain, pandangan modern bilang schizophrenia 
(keperibadian ganda) dan paranoida itu adalah “sakit”. Pandangan Post 
Modernism justru mempertanyakan mengapa itu dibilang sakit. Dan katanya 
pula bahwa rawatan tubuh menurut post Modernism adalah identik dengan 
perawatan mental. Kalau dipikir itu benar, karena manusia yang hidup di 
negara maju, atau di kota besar lebih membutuhkan psikiater, 
dukun/paranormal (kalau di Indonesia) dibanding dengan kebutuhannya 
akan dokter medik untuk kesehatan fisiknya. Post Modernism ibarat juru 
damai, penyelamat untuk segala macam gejolak dan menjanjikan. 
ASPEK-ASPEK PSIKOLOGI POST MODERNISM 
Aspek-aspek psikologi dikenali lewat gaya musik, mode atau gaya hidup 
seseorang maupun sekelompok orang. 
Musik Jazz misalnya penuh improvisasi mempadukan alat musik (instrument) 
satu dengan yang lainnya yang pass namun fantastik memberikan kesan 
RONA Jurnal Arsitektur FT-Unhas Vol. 2 No. 1, April 2005  35 
irama meliuk memanuver, itulah karakter jazz penuh improvisasi, kompak, 
spontan menyatu nyambung dan saling menonjol. Menetralisir suasana, 
mematahkan ketegangan. Bahkan sekarang orang mengistilahkan 
managemen jazz pada managemen yang kompak dengan tim serba smarter. 
Sering kita melihat seseorang merubah rumah tinggalnya, mengganti 
ataupun menata kembali perabot rumahnya. Hal tersebut dilakukan untuk 
menciptakan suasana baru, mendapatkan kepuasan jiwa agar betah tinggal 
di rumah. Atau seorang awam membangun rumah, pagarnya seperti Lupang 
pakai tralis setinggi 3 meter, teras depan memakai tiang Roma atau Yunani. 
Atap bagian depan memakai timpalaja karena dia bangsawan dari Tombolo, 
istrinya orang jawa maka pada bagian belakang diberi atap joglo, pada 
samping kanan pakai kuba supaya dikenal bahwa ruang dibawah kuba 
tempat shalat berjamaah untuk keluarga. Garasi dengan kapasitas dua 
mobil. Dinding ditutupi marmer Italia. Salah satu kepuasan jiwa membangun 
rumahnya dengan kreasi sendiri. 
Apabila hal tersebut dikaitkan dengan gaya hidup post meodernism maka 
yang dapat dijadikan contoh adalah gaya hidup keluarga Dr. Huxtabel, Full 
house, Emptynesta ataupun Bajai Bajuri. Setiap figur berperan menonjol, 
semua nomor satu, terkesan urakan namun dewasa, penuh tanggung jawab, 
dan mencerminkan tanggung jawab jiwa. Keluarga yang harmonis. Keluarga 
yang bergaya hidup Post Modernism memiliki jiwa besar, sehingga mampu 
mengatasi segala masalah kehidupannya dengan ciri-cirinya yang bebas,  
take it easy, penuh maaf dan berjiwa besar. 
Di kota-kota besar di Indonesia nampak adanya kelompok-kelompok 
masyarakat yang menganut aliran Post Modernism dalam kehidupannya. Hal 
ini tidak dapat dielakkan lagi mengingat kecanggihan sistem komunikasi hari 
ini, sehingga tak ada bedanya antara Timur dan Barat dilihat dari aspek 
kultur. 
ARSITEKTUR POST MODERN 
Perkembangan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi 
perkembangan arsitektur pada umumnya serta bentuk-bentuk arsitektur 
pada khususnya. Hal ini dikarenakan proses penyebaran teknologi, faham 
dan gaya arsitektur menjadi lebih mudah. Kemudahan komunikasi informasi 
ini pula akan menyebabkan adanya penyebaran pengaruh arsitektur yang 
menjurus kepada universalisme, hal ini terlihat dengan timbulnya aliran 
International Style yang banyak mengesampingkan faktor iklim, lingkungan 
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serta geografi setempat dengan ditandai menjamurnya bangunan tinggi 
berbentuk kotak yang diistilahkan dengan the Box disetiap kota di dunia ini. 
Wabah gaya arsitektur ini oleh sementara orang dirasa membuat jemu dan 
membingungkan. Bentuk-bentuk arsitektur yang tercipta sulit dibedakan 
ekspresi yang ditampilkan karena serba sama atau sinonim. Dari berbagai 
rasa ketidakpuasan pada gaya arsitektur modern yang meninggalkan tradisi 
ini, kemudian muncul suatu aliran arsitektur yang disebut sebagai arsitektur 
post modern.  
Seperti halnya sejarah kehidupan manusia, maka arsitektur post modern 
menginginkan untuk kembali kepada masa lalu. Arsitek sudah jenuh dengan 
bentuk-bentuk modern dan rindu akan elemen-elemen jaman Romawi, 
Renaissance atau Baroque. Sehingga mereka tidak menjadi rasional lagi, 
tidak mengutamakan fungsi, dan ingin memperlihatkan bangunan sebagai 
sculpture yang bersifat monumental. Ornamen sudah mulai dipakai untuk 
meramaikan bangunan yang sering disebut sebagai Art Deco, yang dulu 
dianggap tabu. Hanya saja ornamen yang dipakai sekarang sudah 
mengalami beberapa perubahan dan modifikasi baik dalam ukuran maupun 
skala.  
Arsitek post modern berupaya untuk menterjemahkan semiotics kedalam 
bentuk-bentuk arsitektur. Semiotics adalah studi hubungan antara signs 
(tanda) dengan symbols, dan bagaimana orang memberikan arti (meaning) 
antara keduanya. Persepsi manusia tentang arti dengan sendirinya akan 
berubah sesuai dengan perkembangan sejarah. Sehingga arti dari sebuah 
bentuk arsitektur telah berubah antara era Romawi, Gothic, Renaissance, 
Baroque, dan era modern. Karenanya, tanda dan simbol arsitektur juga 
harus berubah. Hal inilah yang mendasari teori terciptanya arsitektur post 
modern. 
Ciri-ciri yang menonjol dalam arsitektur post modern adalah penggunaan 
warna dan bentuk ruang. Warna yang dipakai terasa mencolok dan bukan 
warna primer, seperti jingga, abu-abu, pink dan tosca. Sedangkan bentuk 
ruangan (space) utuh dan mempunyai kesan monumental yang disebut 
dengan great space (ruang agung). Ruang yang agung ini seringkali dibuat 
dengan atrium tinggi, yang secara fungsional tidak efisien dan boros. Ruang-
ruang yang demikian mengingatkan kita pada bangunan-bangunan sebelum 
periode modern yang mempunyai ruang besar dan monumental.  
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Pada karya arsitektur yang  berpenampilan aneh, keras, kontras terhadap 
lingkungan biasanya merupakan karya arsitektur post modern hasil 
penggabungan beberapa ciri historicism, straight revivalism, neo vernacular, 
Adhoc Urbanist, Methaphor Methaphisical dan Post Modern Space.  
Yang sering juga dikatakan secara sederhana bahwa Post Modern, suatu 
aliran arsitektur yang lebih kontekstual dimana unsur-unsur bentuk serta 
ornamen tradisional dan klasik digali kembali untuk diejawantahkan dalam 
citra dan makna baru. 
GAYA HIDUP VERSUS KARYA ARSITEKTUR POST MODERN 
Manusia mempunyai kecenderungan untuk menyesuaikan bentuk huniannya 
atau tempat usahanya dengan gaya hidupnya, yang tentu saja perancang 
ruangya disesuaikan dengan idealisme hidupnya. Penyesuaian ini dilakukan 
berdasarkan penghayatan ruang yang dipengaruhi oleh pengalaman-
pengalaman sejak masih kecil hingga dewasa. 
Pengalaman-pengalaman tersebut mengalami perubahan dari waktu ke 
waktu sesuai perkembangan jaman dan pengaruh lingkungan sosialnya 
sebagai anggota masyarakat. 
Seseorang atau sekelompok orang/masyarakat yang bergaya hidup post 
modernism, tentu menginginkan huniannya atau bangunan lainnya bernafas 
post modern pula. 
Teori post modern merupakan konsep kearsitekturan yang telah mengalami 
evolusi karena kemajuan jaman, sehingga memungkinkan masuknya teori-
teori baru dan ditinggalkannya teori-teori lama atau mencampur teori-teori 
baru dengan teori-teori lama yang masih relevan. Hasil karya arsitektur post 
modern harus mencerminkan kepekaan akan mode dan mampu memuaskan 
pengguna yang bergaya hidup mix-match. 
Suatu tata ruang yang harmonis hasil perpaduan antara bentuk lengkung 
dan lurus, bulat, kotak, piramid dan pengembangannya serta bersatunya 
eksterior dan interior dengan menggunakan bahan bangunan yang beragam, 
masih juga dilengkapi dengan tata warna yang kompleks/dinamis namun 
serasi, tentu spektakuler juga adanya. 
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Namun demikian, apakah pemikiran post modern mampu digunakan untuk 
segala macam bangunan dengan karakter yang berbeda.  
PENUTUP 
Aspek-aspek yang mendasari terwujudnya suatu bentuk arsitektur 
merupakan kekuatan-kekuatan, dimana interaksi dari kekuatan-kekuatan 
tersebut akan menentukan wujud dari bentuk yang dihasilkan. Interaksi 
aspek-aspek pewujud bentuk ini terjabar secara sistematis dalam suatu 
proses perancangan, dimana setiap aspek mempunyai peran dalam proses 
tersebut. Dalam proses inilah peran arsitek dituntut agar dapat menyalurkan 
dan memadukan berbagai norma dan nilai yang ada dalam masyarakat serta 
berbagai kekuatan aspek lainnya melalui pembauran dengan prinsip-prinsip 
dari arsitek dengan dinamika masyarakat merupakan upaya agar bentuk-
bentuk arsitektur yang dihasilkan dapat diserap baik dan secara penuh dapat 
dirasakan sebagai ruang dan lingkungan yang adaptif oleh masyarakat. 
Dengan berkaca pada permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh 
bentuk-bentuk arsitektur bergaya international (arsitektur modern), maka 
dalam ambang sintesis dimana penggalian unsur-unsur budaya sebagai 
salah satu aspek pewujud bentuk arsitektur, sehingga upaya yang perlu 
dilakukan adalah menghasilkan ruang elemen-elemen kulit pembentuk ruang 
itu sedemikian komunikatip sifatnya sehingga terasa akrab dengan 
perasaan-perasaan masyarakat pemiliknya. 
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KEUNIKAN AGATS  SEBAGAI ”KOTA PANGGUNG” 
Abd. Latief A.M.1) 
ABSTRACT 
Agats Town is capital of Asmat regency. Its separated from Merauke 
regency in year of 2003. Asmat Regency is an onstage city because of the 
whole of their community social activities are unique which resides 
onstage. Agats Town also represent as a waterfront town which grow and 
expand with the nature condition which less fraternize. Their community 
has a familiar attitude which formed this town as specific town and has a 
lot of visited by foreign countries tourist. 
Keywords:  unique town, infrastructure 
 
PENDAHULUAN 
Salah satu satu kekayaan negara kita adalah kebudayaan yang beraneka 
ragam yang tersebar diseluruh pelosok tanah air. Kebudayaan Asmat salah 
satu diantaranya  dan telah lama dikenal oleh dunia pariwisata. Suku Asmat  
selain  memiliki  seni tari  juga terampil dalam seni ukir. Ukiran Asmat 
banyak dituangkan dalam bentuk patung yang disusun berlapis-lapis 
sehingga membentuk suatu rangkaian yang menunjukkan gambaran 
kehidupan suku tersebut. Biasanya gambaran kehidupan ini dilukiskan dalam 
bentuk  relif yang dipasang pada tiang-tiang penyangga bangunan, terutama 
pada bangunan fungsional yang menggambarkan lingkaran kehidupan 
secara simbolis  (simbolical  performance)  dari duabelas  suku di wilayah 
Kabupaten Asmat.  
Kota Agats, sebagai ibukota kabupaten Asmat dapat dijangkau lewat laut 
dengan route pelayaran yang  panjang dan kondisi laut yang cukup 
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berbahaya bagi pelayaran karena banyaknya muara dan pertemuan arus. 
Pencapaian yang paling cepat dengan penerbangan perintis melalui 
lapangan perintis di Ewer, kemudian dilanjutkan dengan speed-boat ke 
Agats kurang lebih 20 menit  penyusuri sungai besar. 
GAMBARAN UMUM  KOTA AGATS 
Kondisi geografi Kota Agats dikelilingi oleh sungai yang cukup lebar  tetapi 
hanya dapat dilayari oleh kapal motor berkapasitas  kecil,  akibat arus sungai 
yang membawa lumpur  yang mengakibatkan pendangkalan terutama pada 
saat air surut. Keberadaan sungai ini meskipun dangkal dan mengandung 
lumpur namun berpotensi sebagai alat transportasi yang menghubungkan 
daerah-daerah pedalaman di Kabupaten Asmat disamping jalur penerbangan 
perintis yang terdapat  di beberapa kota kecamatan.  
Keadaan tanah  pada umumnya berlumpur terutama  di sekitar  areal sungai 
yang memiliki ketinggian lebih rendah dari permukaan air laut, 
mengakibatkan seluruh wilayah tergenang air pada waktu pasang naik. 
Ketinggian air diperkirakan  antara 3 sampai 4 meter di atas permukaan 
laut. Oleh karena itu akibat pengaruh tersebut seluruh permukaan wilayah 
Agats ini  mengandung lumpur hitam dan  bau rawa.  
Kondisi  air  tanah  belum diketahui pasti, menurut informasi air tanah relatif 
tidak ada sehingga sumber air bersih untuk kota Agats hanya mengandalkan 
tadah  hujan yang ditampung  dalam tangki-tangki air dari masing-masing 
warga. Ketergantungan  terhadap  curah hujan ini cukup menyulitkan 
karena selain curah hujan yang rendah juga  standar  kebutuhan air bersih   
tidak terpenuhi. Tidak heran jika derajat kesehatan masyarakat agak rendah 
terutama populasi penderita penyakit kulit cukup signifkan akibat kurang 
membersihkan badan.  
Kabupaten Asmat merupakan daerah yang baru terbentuk, sehingga  kondisi 
sarana  pemerintahan saat ini masih belum memadai dan sementara dalam 
tahap pembangunan. Perumahan penduduk  pada umumnya sebagian besar 
masih memprihatinkan  dan  terkesan kumuh. 
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Gambar 1. Rumah tinggal dengan lingkungannya dengan tanaman rawa 
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Gambar 3. Rumah penduduk masih kumuh 
 
 
Gambar 4. Rumah penduduk sebagian telah tertata baik dengan jalan  
panggung sejauh mata memandang           
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Jaringan telekomunikasi di daerah ini masih sangat terbatas sehingga 
hubungan ke luar wilayah Asmat sangat sulit, sementara jaringan yang ada 
hanya 4 jalur. Jaringan telepon seluler baik Telkomsel, maupun Indosat 
belum memungkinkan karena alasan teknis. 
Jaringan Listrik, dikelola oleh PLN dengan pelayanan yang belum memadai  
dan hanya beroperasi pada malam hari yaitu dari jam 18.00 – 00.00 WIT, 
hal ini karena  terbatasnya kapasitas genset dan bahan bakar yang tersedia 
di  daerah tersebut. 
Jaringan Jalan,  sangat spesifik dan merupakan jalan jembatan yang 
terbentang diseluruh kota Agats.  Jalan panggung ini  terbuat dari kayu besi 
(ulin) bulat yang ditancap dan diberi skor dengan gelagar dari balok dan 
lantai papan selebar 2 meter. Panjang jaringan jalan ini  sebagai jalan akses 
diperkirakan  antara 5.000 – 7.000 meter. 
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Gambar 6. Jaringan  jalan dalam kota (jembatan) 
 
 
Gambar 7. Suasana di persimpangan jalan 
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Gambar 8. Jaringan jalan yang cukup panjang 
 
Gambar 9. Suasana waktu air pasang 
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Jumlah penduduk kota Agats tercatat pada tahun 2003  kurang lebih 6.600 
jiwa, secara keseluruhan Kabupaten Asmat berkisar 66.125 jiwa. Struktur 
penduduk berdasarkan suku terdiri dari suku Asmat sendiri, suku Bugis, 
Toraja dan Jawa. Penduduk pendatang pada umumnya memilih usaha di 
sektor informal seperti membuka warung, dagang klontong, penginapan dan 
mendominasi kawasan pesisir serta kawasan  pelabuhan, sementara 
penduduk asli menempati kawasan tengah dan pedalaman. Rata-rata 
penduduk asli bermata pencaharian menangkap ikan dan pekerja kasar, 
seperti buruh bangunan dan lebih spesifik lagi ahli  memancang tiang kayu 
ulin. 
Pola hidup suku Asmat pada umumnya sama dengan penduduk asli Papua 
lainnya: bersenang-senang, hura-hura dengan pola hidup komsumtif, 
meskipun tempat hunian mereka rata-rata  kumuh, dan jorok. Sekilas jika 
diamati kehidupan ekonomi masyarakatnya seolah-olah berada dibawah 
standar rata-rata, namun kenyataannya mereka memiliki daya beli yang 
tinggi. 
Penerimaan masyarakat asli Asmat terhadap pendatang cukup positif  dan 
berkat binaan pemuka agama  di Asmat, masyarakatnya peka terhadap arti 
kehidupan bersosial, ramah dan familiar terhadap siapa saja yang dijumpai 
dengan tegur sapa yang baik, ” selamat pagi, selamat siang maupun 
selamat malam”. 
 
Gambar 10. Lapangan upacara /kagiatan kemasyarakatan diatas panggung 
(pemandangan ketika air surut). 
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Gambar 11. Suasana Pasar di Agats (pemandangan ketika air surut). 
PEMBANGUNAN KOTA  AGATS 
Kecenderungan  pembangunan dipicu oleh kapasitas Agats sebagai ibukota 
kabupaten. Pembangunan masih terbatas pada bangunan pemerintah saja, 
sedang bangunan non pemerintah atau swasta relatif tidak ada. Partisipasi 
masyarakat terhadap pembangunan kurang begitu nampak dan tidak 
termotivasi untuk ikut membangun, paling tidak ikut memperbaiki 
lingkungan dan hunian mereka sendiri. Pembangunan yang dilakukan di 
fokuskan pada pembangunan kantor,  perumahan dinas dan rumah sakit  
serta fasilitas penunjang lainnya. 
Kesulitan utama yang dihadapi adalah masalah aksesibilitas karena sarana     
transportasi  darat sama sekali tidak ada dan tidak memungkinkan, sehingga 
menyulitkan mobilitas penduduk secara cepat.  Disisi lain  pola pergerakan 
antar wilayah dalam kota dilakukan dengan berjalan kaki dan cukup 
melelahkan meskipun disisi lain dapat menumbuhkan kontak sosial  dalam 
wujud  kebersamaan antar warga, tidak ada stratifikasi sosial yang menonjol 
baik pejabat maupun warga biasa.   
Prasarana jalan yang  dibangun memiliki lebar yang standar yaitu 2 meter 
dan tidak mengenal adanya kelas-kelas jalan.  Pengadaan kendaraan seperti 
sepeda motor, sepeda, becak maupun grobak dilarang, mungkin merupakan 
aturan setempat atau komitmen untuk menjaga kebersamaan dan 
keselamatan pejalan kaki maupun pengendara iitu sendiri karena cukup 
membahayakan jika terjatuh ke lumpur setinggi antara 3 – 4 meter. 
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Kendala  yang dihadapi dalam pembangunan adalah masalah amdal , antara 
lain:  
-   Sistem    sanitasi    sangat   buruk. Sistem pembuangan dari jamban 
langsung ke tanah, jika air pasang semuanya hanyut oleh air dan 
menyebar keseluruh pelosok sehingga seluruh kawasan yang tergenang 
air ikut terkontaminasi kotoran. 
-   Sistem drainase secara khusus  tidak  ada  dan   yang  ada  hanya sungai  
kecil dan tidak banyak membantu sistem pembuangan. 
-  Air bersih dari air tanah sama sekali tidak ada karena semua air 
permukaan adalah air asin.  Satu-satunya   harapan   warga   adalah  air 
hujan  yang  ditampung  dalam bak. 
Fenomena Pertumbuhan Kota 
Pertumbuhan wilayah kota pada hakekatnya didasari oleh  faktor-faktor 
yaitu:  (1). Sulitnya mendapatkan lahan diperkotaan, pada umumnya lahan 
yang ada merupakan tanah Ulayat yang penguasaannya melalui prosedur 
adat/kepala suku, (2). Pertimbangan politis, (3). Pertumbuhan secara alami. 
Dalam kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan ini lebih mengarah 
pada faktor politisnya karena alasan status sebagai ibukota kabupaten yang 
harus membenahi diri dalam upaya penyediaan sarana pemerintahan. 
 
Gambar 12. Arah pertumbuhan kota 
sungai 
Daerah pesisir dan 
pelabuhan merupakan 
kawasan  pertumbuhan 
secara alami.
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Kota Masa  Depan 
Pembangunan Kota Agats merupakan suatu fenomena pertumbuhan yang 
mengarah pada kota masa depan, meskipun banyak hal yang perlu 
dipikirkan terutama menyangkut visi dan misi Agats yang memiliki keunikan 
tersendiri. Hutan rawa  yang  virgin merupakan potensi yang perlu 
dilestarikan. Biarpun  tanah berlumpur, air sulit, tapi mungkin mengandung 
makna yang hakiki dibalik itu. Karena ada daya tarik tersendiri membuat 
betah orang yang datang ke tanah Agats. Oleh karena itu untuk mengantar  
permasalahan  dan memposisikan Kota Agats dalam beberapa tipologi 
tentang feomena pertumbuhan untuk masa depan sebagai penerapan 
prinsip ekologis yang holistik  menurut Frick dan Sukiyatno, (2003)  yaitu 
antara lain: 
-   Kota beraneka ragam,  dimana  penduduk hidup dan bekerja pada 
bagian kota yang sama. 
-   Kota dengan accsessibilitas pendek, dimana tidak ada jalan yang melebihi  
1 – 2 km di dalam kelurahan masing-masing. Jalan dengan pepohonan 
yang rindang dan langsung digunakan oleh pejalan kaki  sebagai 
peneduh. 
-  Kota tenang, yaitu tidak adanya lalu lintas dan kebisingan lainnya 
sehingga meningkatkan kepekaan terhadap  bunyi alam seperti  bunyi 
anak-anak bermain, suara burung berkicau, ayam berkokok dan suara 
kodok. 
-  Kota tanggung jawab atas penggunaan air. Dengan penggunaan air 
hujan, air minum dan keperluan lainnya dan PAM dapat dikurangi.  
-  Kota tanggung jawab atas sampah, manajemen sampah dan peraturan 
lingkungan tentang kuantitas bahan import kota yang bermuatan 
sampah. 
-  Kota mandiri,  menurut prinsip ”kota penghemat tanah” menyediakan 
cukup banyak tempat untuk penghijauan, menanam pohon buah-buahan, 
sayur-sayuran atau sbagai sawah.  
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Dari beberapa cuplikan diatas  maka kota Agats kenyataannya mendekati  3 
tipe kota yang disebutkan diatas yaitu:  kota dengan accsessibilitas pendek, 
kota tenang, kota tanggung jawab atas penggunaan air.   Karenanya perlu 
di garis bawahi bahwa tipe ini telah lama tersirat di Agats  sebagai konsep 
kota masa kini meskipun tidak tersurat dalam rancangan tata kota kota 
Agats. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan kota Agats  
sangat sulit karena aksesibilitas dan komunikasi yang belum memadai. 
Terbatasnya sistem struktur yang dapat diterapkan karena alasan  faktor 
alam dan pengadaan material. 
Namun dengan kondisi serba sulit,  ada keunikan tersendiri dari kota Agats 
ini yang tidak dimiliki oleh kota lain sebagaimana diutarakan sebelumnya. 
yaitu ”Kota Panggung” dimana aspek hidup dan kehidupan masyarakatnya 
berada di atas panggung. 
Sebagai saran, untuk  pembangunan kota Agats menuju kota masa depan 
perlu lebih memprioritaskan  pada pembangunan sanitasi dan air bersih, 
karena hal ini terkait dengan dampak lingkungan terutama menyangkut 
derajat kesehatan masyarakat. 
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(Bangunan Rumah Tinggal sebagai Obyek Telaah) 
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ABSTRACT 
Geometry typology understood as a classification which found by its 
configuration, on the characteristics of Eucliden form. A form earned from 
the understanding of geometric typology and in the field of architecture its 
represent a knowledge which studying various architecture form through 
understanding of types from its geometry. As a description, geometric 
typology geometry has usefull. A histories text which concerning 
architecture will not be imaginable without a reference of sketch 
geometry, outward appearance and of course space as an assessment 
focus a result of architecture masterpiece (it is not possible to study and 
analyse the architecture without comprehending and realizing that 
articulation of space core from architecture deed, Zevi 1848, 1960: 
Giedion 1967). 
Keywords: Geometry, typology.   
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Disebutkan oleh Steadman (1983) bahwa keberadaan suatu bentuk menurut 
ketertiban geometrinya, ini berarti bahwa elemen-elemen geometrinya akan 
menentukan suatu bentuk, begitu juga pada kondisi-kondisi pada pertemuan 
elemen-elemennya. Untuk membuat suatu ekspresiyang baik maka batasan-
batasan pada variasi susunan elemen-elemennya dapat dapat dikondisikan 
melalui peranan pada pengkomposisiannya.  
                                                 
    1)   Dosen Tetap pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 
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Dalam melakukan suatu proses perancangan, metode transformasi dapat 
dilakukan untuk mengembangkan sebuah kreatifitas dalam menghasilkan 
sebuah karya disain. Metode transformasi dilakukan terhadap bentuk dan 
ruang arsitektur melalui sebuah pemahaman tipologi geometri. Hal ini 
dilakukan untuk menghasilkan sebuah karya arsitektur yang dapat 
memberikan dan mencerminkan jati diri para perancangnya. Sebuah karya 
arsitektur yang memiliki bentuk dan ciri yang spesifik terhadap pencerminan 
jati diri perancangnya akan lebih mudah dikenali oleh setiap pengamat. 
Bentuk dan ruang arsitektur merupakan substansi dasar pengadaan yang 
dapat dijadikan bahan dalam melakukan olah kreativitas terhadap 
penghadiran sebuah karya arsitektur (Josef Prijotomo, 1995). Pengubahan 
bentuk dan ruang arsitektur akan memerlukan bentuk dasar. Penetapan 
bentuk dasar dilakukan terlebih dahulu karena pengubahan menyangkut dua 
kesatuan yang berbeda yaitu sebagai pengubahan bentuk arsitektur dan 
pengubahan  ruang arsitektur. Prijotomo mengemukakan bahwa bangunan 
dasar dimengerti sebagai setiap bangun yang ditetapkan sebagai konfigurasi 
pokok/dasar, bagi pengubahan bentuk dan ruang arsitekturnya harus 
menentukan bentuk dasar dan biasanya disebut sebagai bentuk geometri. 
Tujuan 
Penelaah terhadap beberapa karya dua master arsitektur Frank L. Wright 
dan Frank O. Gehry memperlihatkan bangaimana tipologi geometri yang 
dilakukan kedua master arsitektur ini terhadap hasil karya mereka. 
Selanjutnya pembandingan dilakukan untuk memperlihatkan sejauh mana 
olah kreatifitas pada pemahaman tipologi geometri yang dilakukan oleh 
Frank L. Wright dan Frank O. Gehry dapat memberikan manfaat terhadap 
olah kreatifitas dalam proses penghadiran sebuah karya arsitektur. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tipe berasal dari kata Yunani ‘tipos’ yang secara luas memiliki cakupan 
makna  yang menunjukkan dan bisa diaplikasikan kedalam banyak nuansa 
dan variasi dari ide-ide yang sama seperti sebuah model, matrik, impressi, 
cetakan maupun relief. 
Geometri 
Geometri seperti yang disebutkan oleh Prijotomo (1995) dalam diktatnya 
tentang tipologi geometri, merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan 
rasional mengenai rupa dan bangunan dari benda dan alam. Disini geometri 
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diperlukan seperti matematika dan bahasa sebagai salah satu bentuk yang 
dimiliki manusia untuk mengkomunikasikan pikirannya. Jikalau bahasa 
adalah alat berkomunikasi dengan huruf dan ujaran, dan matematika adalah 
alat berkomunikasi dengan bentuk bilangan dan lambang-lambang 
matematikal tertentu, maka geometri adalah alat berkomunikasi dengan 
menggunakan rupa dan bangun. Krier (1988) dalam bahasannya mengenai 
komposisi arsitektur menyebutkan bahwa geometri mempunyai bentuk yang 
regular dan irregular yang mempunyai unsur-unsur titik, garis, bidang, solid, 
ruang interior, dan ruang eksterior. Hal senada juga dikemukakan oleh 
Crowe (1997) dalam prespektif humanismenya, bahwa geometri arsitektur 
dimunculkan dari sumber alami bangunan, yaitu: menunjuk pada ketertiban 
atau order dari bangunan, ini dari proses membentuk bangunan, yaitu 
karakteristik struktural dari material-material konstruksi. Grillo (1960), dalam 
bukunya from, Function and Design seperti telah ditulis kembali oleh 
Prijotomo, menyederhanakan benda geometri menjadi dua macam, yaitu 
benda yang memiliki garis/batang/rusuk yang discontinuous dan yang satu 
lagi continuous. Penetapan ini dilakukan oleh Grillo dengan memperhatikan 
garis/sisi/rusuk/batang yang ada di setiap bangun dan geometri. Segenap 
geometri dimana batang/sisinya terpatah-patah dikatakannya discontinuous, 
seperti misalnya persegi panjang, bujur sangkar, kubus dan piramida. Di situ 
terjadinya sudut yang merupakan penentu pokok dari keberadaan kelompok 
geometrika yang discontinuous tadi. Matematika geometri yang 
discontinuous ini ditangani oleh aritmetika dan aljabar elementer. Jikalau 
batang/garis dari geometri tidak menghasilkan sudut-sudut, tetapi 
menghasilkan lengkungan (curve), maka geometri ini dikatakan oleh Grillo 
sebagai continuous. Oleh Antoniades (1990), dikatakan bahwa geometri 
dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk mengenali dengan baik 
bentuk-bentuk yang mengandung unsur-unsur geometris, menyelesaikan 
masalah yang muncul dalam penelitian dangan bentuk-bentuk geometris, 
sehingga memberikan serangkaian bentuk-bentuk yang siap pakai dan dapat 
disesuaikan dalam berbagai macam variasi. 
Dari beberapa pemahaman tentang teori geometri yang dikemukakan oleh 
beberapa tokoh diatas tentunya akan memberikan gambaran dan 
pemahaman tentang geometri kepada kita. Pemahaman geometri yang akan 
dikaji dalam penyandingan dari beberapa hasil karya dua arsitek ternama 
adalah geometri yang menunjuk pada penghadiran bentuk-bentuk dasar 
yang memiliki dan mengandung unsur-unsur geometris. Garis, bidang, solid 
yang dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk mengenali bentuk-
bentuk yang tercermin dalam tampilan bangunan akan dijadikan sebuah 
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acuan dalam melakukan penliaian terhadap hasik karya dalam kajian 
geometri. 
Tipologi 
Karen (1994), dalam bahasannya tentang tipe dan tipologi, mengemukakan 
bahwa tipe menyerupai aspek klarifikasi, yaitu menggabungkan karakteristik 
yang sama dari kelompok karya arsitektur tersebut secara detail berbeda 
antara satu dengan yang lainnya. Definisi tipe memiliki dua kelompok 
konsep utama, yaitu kelompok satu menganggap tipe sebagai properti 
bentuk geometris, dan kelompok kedua, memandang tipe sebagai atribut 
bentuk yang berhubungan dan dihubungkan dengan kegunaan dan 
perkembangan kesejahteraan. Sekaitan dengan penelitian ini maka tipe 
dianggap sebagai properti bentuk geometris. 
Karen (1994), menyebutkan bahwa tipologi geometri berguna untuk 
memahami teks-teks historis mengenai arsitektur yang memberikan 
referensi tentang geometri denah, tampang dan ruang. Tipologi digunakan 
sebagai alat untuk menganalisis obyek. Dengan tipologi suatu obyek 
arsitektur dapat dianalisis perubahan-perubahan yang berkaitan dengan 
bangun dasar, sifat dasar, serta proses perkembangan bangunan dasar 
tersebut. Selain itu tipologi juga dapat digunakan untuk menerangkan 
perubahan-perubahan dari suatu tipe, karena suatu tipe memiliki ciri-ciri 
tertentu yang membedakannya dari tipe yang lain. Oleh karena itu tipologi 
akan memudahkan mengenali geometri arsitektur.  
Selanjutnya Prijotomo (1995), dalam diktat tentang tipologi geometri, 
mengemukakan bahwa pengubahan adalah ihwal membuat sebuah benda 
asal berubah menjadi benda jadian yang memperlihatkan adanya 
serangkaian perbedaan dari benda asalnya. Pengubahan ini memiliki dua 
macam kemungkinan yaitu: pertama, pengubahan yang menjadikan benda 
jadian sudah tidak memperlihatkan/memiliki kesamaan dan/atau keserupaan 
dengan benda asal; kedua, perubahan menjadikan benda jadian berbeda 
dari benda asalnya tetapi perbedaan itu masih menunjukkan adanya 
petunjuk-petunjuk akan benda asalnya.  
Mengenai perubahan bentuk sehingga menjadikan bentuk jadian yang 
dikemukakan oleh Antoniades (1990) meninjaunya melalui proses terhadap 
tiga buah strategi utama yaitu: 
1. Strategi Tradisional: evolusi progresif dari sebuah bentuk melalui 
penyesuaian langkah demi langkah terhadap batasan-batasan; 
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- Eksternal: site, view, orientasi, arah angin, kriteria lingkungan 
- Internal: fungsi, program ruang, kriteria struktural 
- Artistik: kemampuan, kemauan dan sikap arsitek untuk 
memanipulasi bentuk, berdampingan dengan sikap terhadap dana 
dan kriteria pragmatis lainnya. 
2. Strategi Peminjaman: meminjam dasar bentuk dari lukisan, patung, 
obyek benda-benda lainnya, mempelajari properti dua dan tiga 
dimensinya sambil terus menerus mencari kedalaman interpretasinya 
dengan memperhatikan kelayakan aplikasi dan validitasnya. Tranformasi 
pinjaman ini adalah ‘pictorial transferring’ (pemindahan rupa) dan dapat 
pula diklasifikasi sebagai ‘pictorial metaphora’ (metafora rupa). 
3. Dekonstruksi atau dekomposisi: sebuah proses dimana sebuah susunan 
yang ada dipisahkan untuk dicari cara baru dalam kombinasinya dan 
menimbulkan sebuah kesatuan baru dan tatanan baru dengan strategi 
struktural dalam komposisi yang berbeda. 
Terdapat beberapa teknik dalam melakukan transformasi geometri seperti 
yang dikemukakan oleh Steadman (1983) dalam bahasannya tentang 
tranformasi geometri. Pokok persoalan yang paling mendasar didalam 
morfologi adalah pemecahan (Herman Weyl, 1952; Steadman 1983,h-6) 
yang lengkapnya ditulis sebagai berikut ; 
“The splitting into something discrete and something continuous 
seems to me a basic issue in all morphology, and the morphology 
of ornament and cristals estabilishes a paragon by the clearcut 
way in which this distinction is carried out”. 
Dalam hal ini sebuah bentuk dapat dipisahkan dengan masing-masing 
membawa sifat asli yang dimiliki, namun menghasilkan sesuatu yang 
mempunyai ciri-ciri tersendiri. Beberapa yang terkenal digambarkan oleh 
(Albert Durer 1528; Steadman, 1983) dengan menggunakan metode sifat-
sifat dari geometrika yang menjelaskan proporsi dari wajah dan kepala 
manusia, perbedaan wajah mungkin menghasilkan perubahan jarak relatif 
dari garis-garis grid. Garis-garis grid dapat diubah dengan perubahan sudut 
diantara koordinat-koordinat. D.K.Ching (1979) menyebutkan hal tersebut 
sebagai dimensional transformation yaitu yang meliputi: pemanjangan 
sumbu dan pengubahan sisi (untuk yang dua matra) atau rusuk (untuk yang 
tiga matra). Pengubahan seperti ini memungkinkan dapat dilakukan pada 
disain arsitektur. 
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TINJAUAN BEBERAPA TOKOH 
 
Guido Francescatto 
Francescato (1994), menyatakan bahwa tipe menunjukkan beberapa makna. 
Dalam suatu hal  tipe sinonim dengan klas dan kategori, dan dalam sisi 
arsitektur dan disain terlihat seperti suatu klasifikasi. Dalam sebuah wacana 
profesional tipe tersebut mempunyai suatu cakupan dari hal-hal yang 
bersifat jelas sampai dengan hal-hal yang bersifat ambiguous dan abstrak. 
Konsep tipe berdasarkan ide konsep arsitektur merupakan sebuah ide yang 
berhubungan dengan pembuatan sebuah karya/wujud arsitektur (praxis),  
pemikiran terhadap sebuah karya arsitektur (theory), dan pengetahuan di 
bidang arsitektur (research). 
Perbedaan tipe, tipologi dan kategori dijelaskan, yaitu tipologi merupakan 
sebuah studi tentang tipe, namun dalam beberapa literatur ditemukan 
bahwa tipologi tersebut sama dengan tipe. Sedangkan kategori bila 
dipergunakan dalam konstruksi terkait dengan suatu klasifikasi struktural 
terhadap suatu fungsi, yang terkait dengan ekspresi tipe-tipe bangunan 
seperti rumah sakit, perpustakaan, shopping centre. Jika diimplikasikan 
dengan teknologi, kategori mengklasifikasikan sebuah sistim seperti: passive 
solar, beton precast dan sebagainya yang identik dengan suatu tipe 
bangunan tertentu. Dibedakannya juga antara  tipologi dan bentuk, yaitu 
tipologi berfungsi untuk mengkategorikan sebuah bangunan dilihat dari 
fungsi,struktur dan teknologi dan bukan dari bentuk. Sedangkan bentuk 
memiliki esensi dari tipe tetapi memiliki spektrum yang berbeda, dimana tipe 
bersifat lebih abstrak. Tipe diklasifikasikan lagi kedalam dua buah klas 
konsep, yaitu:  
a. Tipe merupakan sebuah wujud geometri dari sebuah bentuk, dimana tipe 
merupakan suatu alat yang sangat berguna bagi sebuah tipologi 
geometri, dan klasifikasi ini berdasarkan pada konfigurasi dan 
karakteristik bentuk Ecludean (Passanti 1963, Zevi, 1948, dalam 
Francrescatto 1994 ). Tapi geometrik tipologi bukan merupakan suatu 
yang unik dalam arsitektur, karena tidak mencerminkan kealamiahan, 
yang lebih cocok diaplikasikan dalam bentuk-bentuk seni lainnya seperti 
lukisan dan patung (Eco, 1968). 
b. Relational typology adalah merupakan sebuah tipe yang tidak terlalu 
jelas, dan memiliki ide-ide yang melambangkan bentuk arsitektur dan 
segala kelengkapannya. 
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Dalam membuat sebuah tipe baru sebaiknya digambarkan tipe masa 
lalu/sejarahnya/asalnya, sehingga kita dapat melihat perubahan dan 
penyimpangan yang terjadi terhadap pemunculan sebuah tipe baru yang 
merupakan hasil olahan masa yang lalu. Untuk mencapai hal tersebut 
dibutuhkan alat ukur yang dapat dipergunakan untuk menguji sebuah tipe 
dasar/masa lalu. Bentuk yang dihasilkan dari norma-norma tertentu yang 
telah diuji fungsi dan kemampuannya dalam sebuah proses disain dan 
pengoperasiannya dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah obyek, 
sehingga memperlihatkan sebuah tipe yang dapat membantu 
menemukan/mendefinisikan keaslian/kealamiahan sebuah obyek yang telah 
mengalami perubahan. 
Leon Krier dan Aldo Rossi 
Krier dalam Antoniades (1990), mengemukakan bahwa tipe adalah suatu 
bentuk formal elemen dari sebuah komposisi, bangunan yang telah selesai 
merupakan hasil dari proses asembling sebuah tipologi melalui seleksi 
komponen-komponennya. Sedangkan Rossi dalam Antoniades (1990) 
berpendapat bahwa tipe menunjukkan sebuah pendekatan secara 
autobiografi yang tergantung pada pengalaman pribadi, memori dan 
impressi, dan pernyataan ini juga dipertegas oleh Moneo (1978) yang 
menyatakan tipe merupakan pensejajaran antara memori dan akal, dan 
menanggapi pernyataan Rossi bahwa tipe menurut Rossi tersebut lahir dari 
imajinasi arsitek, yang juga merefleksikan sesuatu yang lampau yang tidak 
pernah ada. 
Disini terdapat kesamaan pandangan antara Krier dan Rossi, yang melihat 
bahwa seorang arsitek kontemporer seharusnya dalam menemukan sebuah 
bentuk dari bentuk/hal-hal yang terdapat pada masa lalunya, terutama pada 
perencanaan kota, dimana tipe terkait dengan aspek formal dan fungsional. 
Budi A. Sukada 
Pengertian tipologi yang dikemukakan oleh Sukada (1989) merupakan 
sebuah pengklasifikasian sebuah tipe berdasarkan atas penelusuran 
terhadap asal-usul terbentuknya obyek-obyek arsitektural yang terdiri dari 
tiga tahap proses penelusuran terhadap asal-usul obyek arsitektur 
diantaranya: pertama, menentukan bentuk dasarnya (formal structure); 
kedua, menentukan sifat dasarnya (properties); dan yang ketiga, adalah 
mempelajari proses pembentukan perkembangan bentuk. 
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Dari penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh melalui pengertian 
dan pemahaman tipologi dapat disimpulkan bahwa definisi tipologi memiliki 
dua kelompok utama, yaitu: kelompok pertama, menganggap tipe sebagai 
properti bentuk geometris dan kelompok; kedua, tipe sebagai atribut bentuk 
yang berhubungan dan dihubungkan dengan kegunaan dan perkembangan 
kesejarahan. Sekaitan dengan penelahaan obyek kasus maka tipe dianggap 
sebagai properti bentuk geometris. Dengan tipologi geometri suatu obyek 
arsitektur dapat dianalisis perubahan-perubahannya berkaitan dengan 
bangun dasar, sifat dasar, serta proses perkembangan bangunan dasar 
tersebut. Selain itu tipologi juga dapat digunakan untuk menerangkan 
perubahan-perubahan suatu tipe, karena suatu tipe akan memiliki ciri-ciri 
tertentu yang membedakannya dengan tipe yang lain. Oleh karena itu 
dengan tipologi akan memudahkan didalam mengenali geometri dari sebuah 
karya arsitektur. 
PEMBAHASAN 
Telaah Karya Arsitek Frank L. Write 
Frank L. Wright, arsitek berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada 
tahun 1867. Pengetahuan akan seni pertama kali dikenal melalui seni musik 
yang didapatkan dari ayahnya. Bagi Wright, pelajaran seni musik dapat 
dikembangkan dan dianalogikan dengan seni arsitektur. Melalui seni musik 
Wright dapat lebih jauh mengenal struktur, komposisi, emosi dan ekspresi 
yang merupakan pengenalan pertamanya terhadap seni. Pengalaman ini 
sangat banyak mempengaruhi perkembangan rancangan Wright. Pada 
sebuah tulisannya pada tahun 1943, ketika telah menjadi seorang arsitek 
ternama, ia mengatakan bahwa “bentuk menjadi perasaan”, dengan seni dia 
belajar dan dapat memahami bahwa nada dan bentuk dapat diatur oleh 
irama. Pengaruh yang cukup besar dalam aspek intuisi dan rasa terhadap 
komposisi Wright dalam perancangan selain musik, dipengaruhi juga oleh 
permainan anak-anak yang disebut Freobel block, yang diberikan ibunya 
sewaktu dia masih kecil. Dengan metode Froebel, Wright dapat 
menyimpulkan bahwa konfigurasi seharusnya dihubungkan dengan tema 
kosmos. Strategi seorang arsitek dalam merancang suatu bentuk dan 
keyakinannya dalam dasar universalitas dari dasar bentuk-bentuk geometris 
dapat ditelusuri dengan metode tersebut. 
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1. Ward Willits House (1902) 
 
Gambar 1. Ward Willitts House, di Highland Park (1902) 
Ward Willits House rancangan Frank L. Wright tahun 1902, dibangun di 
Highland Park, Illionis, terletak pada site yang luas, tipe rancangan 
bangunan ini memiliki bentuk geometri platonik solid, seperti segitiga, 
persegi panjang, kubus,  bulat. Rancangan bangunan ini memiliki atap 
dengan kemiringan yang cukup tajam dan berbentuk limas, cerobong asap 
terlihat menembus bidang segitiga. Pada tampak depan cerobong ini terlihat 
sebagai pusat dari bangunan. Denah rancangan bangunan berbentuk salib 
dengan bentuk geometri persegi, sehingga mempunyai unit-unit menjorok 
ke empat arah, dengan sistem tersebut setiap unit mempunyai pandangan 
tidak hanya kesatu sisi, tetapi juga kesisi lainnya yaitu kekiri dan 
kekanannya. Bentuk denah ini menurut penerapan konsep arsitektur organik 
yang menurut Wright adalah arsitektur yang berkembang dari sebuah inti 
dan  selalu dapat dikembangkan tanpa harus merubah ciri utama dari inti 
bangunan. Arsitektur organik merupakan ciri dari Wright dan selalu dijadikan 
sebuah lambang ikatan antara inti bangunan dengan jari-jari dari 
perkembangan inti bangunan tersebut. 
Bentuk bangunan dengan permainan bidang dan garis sebagai elemen dari 
bentuk-bentuk platonik solid yang sangat kental, kurangnya bentuk 
dekorasi, dan dindingnya putih bersih, bergaris-garis hitam horisontal, 
memberikan sebuah kesan yang tumbuh menjalar, yang juga merupakan 
pengertian dari konsep arsitektur organik yang diterapkan dalam komposisi 
permainan garis-garis horisontal dan bidang-bidang masif yang sangat kuat. 
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2. Martin House (1904) 
 
Gambar 2. Martin House di Bufallo, Negara bagian New York 
 
Gambar 3. Tampak Martin House 
Pengaruh Froebel block, pada Wright dalam hal perancangan, terlihat jelas 
pada rancangan, yang dibangun pada tahun 1904 dengan lokasi di negara 
bagian New York ini. Unit utama bangunan berbentuk seperti susunan balok 
oleh dinding-dinding yang berwarna putih, yang dikombinasikan dengan 
garis-garis horisontal dan vertikal dengan warna hitam dibentuk oleh alur-
alur ataupun elemen bangunan berupa pintu dan jendela-jendela. Sebagai 
sebuah bangunan hunian pada bahagian atap masih memperlihatkan bentuk 
geometri platonik solid berupa limas. Susunan bentuk-bentuk semacam ini 
merupakan “permainan” identik dengan Froebel block.  
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3. Robie house (1908) 
 
Gambar 4. Robie house, Oak Park Chicago, illinois (1908) 
Salah satu rancangan rumah Wright yang terkenal adalah untuk Frederick 
Robie seorang pengusaha pabrik sepeda dan mobil, yang terletak pada 
sebuah sudut jalan yang ada pada Oak Park, Chicago. Bentuk bangunan 
dalam bentuk dan pengaturan bangunan berupa dua tumpukan, menjorok 
ke arah melebar berlawanan, membentuk sayap kiri dan kanan dengan 
berapa tumpang tindih dibeberapa bagiannya. Atap kedua sayap tersebut 
berbentuk limas, menjorok keluar pada ujung-ujungnya tanpa tiang, yang 
seolah olah melayang hanya ditumpuh oleh cerobong asap ditengahnya. 
Penegasan bentuk horizontal seolah-olah ”tumbuh” menjalar, elemen-
elemen ruang dalam bercorak Art-Deco dan menyatu dalam konstruksi 
(buildt in). jendela menggunakan kaca berwarna berpola abstrak geometris 
corak Art-Deco. Struktur utama rumah menggunakan beton bertulang dan 
dinding-dinding dari bata exposed. 
Freobel block sangat mempengaruhi penghadiran bentuk bangunan yang 
sangat kental dengan bentuk bentuk persegi dalam pengertian geometri 
yang platonic solid bahagian atas bangunan sebagai bentuk atap tidak 
terdapat perubahan yang begitu besar tetap menghadirkan betuk limasan 
dengan kemiringan yang bervariasi. Pemahaman akan Arsitektur organic 
sebagai arsitektur yang terus dan selalu tumbuh dan berkembang yang 
dijabarkan dalam pengolahan bentuk bentuk geometri yang jelas baik 
bentuk dansusunannya, bentuk denah dapat mencerminkan bentuk platonic 
solid dengan memperlihatkan bentuk-bentuk geometri persegi, dan kubus 
yang solid dan selalu ada dalam menghadirkan sebuah komposisi denah dari 
setiap rumah tinggal yang dirancang oleh Wright.  
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Penggunaan bahan yang terbuat dari batu bata baik yang ter-expose 
maupun yang terbungkus memberikan kesan yang sangat kuat terhadap 
permainan bidang-bidang masif yang kuat. Pengkombinasian dengan bentuk 
permainan garis memberikan kesan yang dinamis antara kekuatan sumbu-
sumbu horizontal dan sumbu vertikal dari bangunan. 
Telaah Karya Arsitek Frank O. Gehry 
Frank O. Gehry lahir di Toronto, Kanada pada tanggal 28 Februari 1929, 
pindah bersama keluarganya ke Los Angeles tahun 1947. Tahun 1954 
menyelesaikan undergraduate degree di University of Southern California, 
kemudian langsung bekerja di Victor Gruen Associates dan Pereira and 
Luckman Associates. Gehry pernah belajar urban planning di Harvard 
University’s Graduate School of Design, dan bekerja di Paris selama setahun 
pada Andre Renondet. Tahun 1962 ia kembali ke California dan membuka 
kantor di Santa Monica. Pada awal kerjanya beliau menganut aliran Modern 
dan variasinya seperti Harwell Hamilton, Harris, Richard Neutra dan Frank 
Lloyd Wright. The Pritzker Architecture Prize pada tahun 1989, merupakan 
penghargaan atas kerja Gehry dan merupakan tahun paling produktif 
baginya. Tahun 1994, beliau merupakan orang pertama yang menerima The 
Lilian Gish Award atas konstribusinya terhadap kesenian. Software komputer 
yang mulai dipakainya pada awal 1990-an, merupakan cara penyelesaian 
konstruksi dan engineering pada bentuk bangunan yang dirancangnya.  
Sekarang Gehry tinggal di Santa Monica, California, bersama Berta istrinya 
dan 2 orang anaknya, Alejandro dan Sami. 
1. Rumah Tinggal Frank O. Gehry, Santa Monica, California, 1977-1978; 
1991-1992 revonasi 
    
Gambar 5. Rumah Tinggal Frank O. Gehry 
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Rumah tinggal Gehry berada di uatu perumahan khas gaya Amerika, dengan 
perumahan tanpa pagar dan tertata rapi. Rumah Gehry menempati lokasi 
suatu sudut perempatan jalan; sehingga memungkinkan untuk dinikmati dari 
berbagai sudut. Rumah ini mengalami renovasi pada tahun 1991 sampai 
1992. Ada cerita menarik dibalik karya kreatifitas Gehry. Karena kreatifitas 
ini membuat istri Gehry tidak betah dirumah ini dan memutuskan untuk 
pindah; hal ini terjadi karena rumah ini terbangun atas barang-barang daur 
ulang dan membawa presepsi orang kepada “keranjang sampah”. 
 Dalam merenovasi rumahnya, Gehry bereksperimen dengan material dan  
“spatial dynamic”.  Penghadiran ruang dan bentuk yang dilakukan oleh 
Gerhy dengan menggunakan materi yang tidak biasanya, memiliki tingkat 
kedinamisan yang sangat tinggi dan terkadang kedinamisan bentuk ini bisa 
saja menjadi sebuah bentuk yang tidak berbentuk. Penggunaan materi pada 
rumahnya dilakukan dengan membungkusnya dari material seng gelombang 
dan rantai, kemudian menembus pembungkus tersebut dengan kaca lebar 
yang diputar sehingga menimbulkan celah. Pada bagian dalam rumah 
(interior) Gehry membuka pembungkus langit-langit dan meng-expose 
struktur kayu, sehingga menimbulkan efek yang tidak terduga. Hasil yang 
menyolok dari rumahnya ini adalah kaburnya perbedaan antara baru dan 
lama, interior dan eksterior, yang membawa Gehry ke dalam komunitas 
arsitek dan juga seniman, dan dia terus meng-explore kreasinya, seperti 
penggunaan bahan bangunan yang tak terduga antara lain: rantai, seng 
gelombang dan keluar dari “modernist grid” (dikutip dari situs resmi Frank 
O. Gehry). 
Peninjauan karya rumah tinggal Gehry dengan sudut pandang tipologi 
geometri dengan penggunaan bentuk geometri yang mengalami 
transformasi yang menggabungkan beberapa bentuk plotonic solid, (segitiga 
dan persegiempat) mengalami perubahan dengan kata lain mengacak 
bentuk melalui penusukan dan penabrakan bentuk platonic solid yang ada. 
Selanjutnya Gerhy mengesampingkan ketentuan-ketentuan penggunaan 
sumbu-sumbu “X” yang dapat mewakili kesan horisontal dan sumbu “Y” 
yang memberi kesan vertikal. Akibat yang terjadi adalah bentuk-bentuk yang 
tidak lazim dan sangat unik, seakan-akan bangunan ini merupakan sebuah 
penggabungan unsur-unsur geometri dari platonic solid yang terhambur. 
Bentuk satu dan lainnya tampil dan saling memperlihatkan kekuatan bentuk-
bentuk yang ada, sehingga tidak terdapat sebuah bentuk yang dominan 
dalam penggabungan ini. Hancur, semrawut, tidak teratur dan sangat tidak 
lazim, tetapi melalui tangan Gehry penggabungan bentuk-bentuk dari 
platonik solid yang ditabrakkan menghasilkan sebuah karya yang 
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spektakuler, baru dengan pemahaman arsitektur yang tidak lazim. 
Penghadiran dari bentuk arsitektur yang sudah jenu terhadap keteraturan, 
komposisi bentuk bila ditinjau dari setiap sudut/tampang bangunan ini 
memiliki variasi yang sangat beragam dan begitu mengagumkan. 
Penggunaan bahan-bahan bekas setelah mengalami renovasi adalah 
pemberian ide-ide segar dari bentuk bangunan yang sudah ada. Seperti 
yang dikatakan sebelumnya bahwa untuk mengabungkan bentuk bangunan 
yang baru dengan bentuk bangunan yang telah ada, akan menghadirkan 
sebuah bentuk yang tidak lazim dan akan memberikan interpretasi kepada 
setiap manusia yang melihat bangunan ini menjadi berragam. Pada akhirnya 
dari beberapa karya-karya Gehry selalu mengalami perkembangan terhadap 
ide-ide segar dalam menghadirkan sebuah karyanya. 
KESIMPULAN 
Frank L. Wright menghadirkan bentuk bangunan ditinjau dari tipologi 
geometri menghadirkan bentuk geometri mudah dikenali seperti bentuk 
persegi, kubus dan segitiga (platonic solid) dan sangat mudah dikenali. 
Penghadiran komposisi terhadap bentuk bentuk platonic solid diilhami pada 
saat Wright sewaktu kecil dengan komposisi bentuk yang mengarah kepada 
bentuk-bentuk permainan yang diberikan oleh ibunya (Froebel block), 
dengan geometris bercorak Art-Deco dengan memunculkan kembali ide-ide 
lama yang diolah kembali dan disesuaikan lagi pada masa sekarang. Kesan 
horizontal dan vertikal sangat terasa pada rancangan Wright dan hal ini 
merupakan tipe utama dari bangunan-bangunan tempat tinggal yang 
dirancangnya. Penggunaan bahan bangunan (batu bata) yang ter-expose 
tanpa harus menutupi bahan bangunan tersebut dengan bahan lainnya dan 
disusun secara horisontal, lebih menguatkan kesan vertikal dari 
bangunannya. 
Frank O. Gehry menghadirkan bentuk bangunan yang tidak lazim dengan 
menghancurkan bentuk-bentuk geometri platonic solid yang ada. 
Penghancuran geometri ini merupakan ciri tipe rancangan Gehry. 
Pembantahan terhadap penggunaan sumbu vertikal dan horizontal dapat 
dilihat dengan jelas pada penabrakan bentuk dan penghadiran komposisi 
dari bentuk tersebut. Pemakaian bahan bangunan yang terkesan semaunya 
dan sangat kontras dengan penggunaan bahan-bahan bangunan yang 
digunakan oleh Wright. Komposisi bentuk yang saling menabrak dan 
penggunaan bahan bangunan yang tidak lazim merupakan tipologi yang 
lainnya dari karya Gehry. 
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Penjelajahan terhadap bentuk dari tipologi geometri dari kedua master 
arsitektur baik Frank L. Wright maupun Frank O. Gerhy memperlihatkan 
olahan-olahan geometri terhadap setiap hasil karyanya meskipun antara 
keduanya tidak dapat dipertemukan. Bentuk platonic solid atau (dan) 
geometri Euclidean yang dipergunakan lebih dominan terhadap karya Frank 
L. Wright  sementara Frank O. Gehry lebih menekankan bentuk pada olahan 
non-Euclidean Geometry. 
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ABSTRACT 
Culture hyper reality on Barthes semiotics gives an understanding of sign 
to read a community cultures. Post-modern culture according to Piliang 
(1999) can be read by Barthes semiotics trough sign semiotics which 
correlate with denotation and conotation. Symbol as a comprehensive 
system being a pattern of every signs. According to Barthes (1974; 18-20) 
there were five kind of symbol, such as; hermeneutics symbol, proairetic 
symbol, culture symbol, semic symbol, and symbolic symbol. Evry 
cathedral was an important religion building in France which build in this 
century. This Mario Botta masterpiece could be read by Barthes semiotics 
approaching using those five symbols. In this paper, the authors was try 
to interpretated the Evry cathedral by Mario Botta using Barthes semiotics. 
Keywords:  Barthes semiotics, sign, symbol.  
 
SEMIOTIK ROLAND BARTHES 
Semiotika Barthes tersusun atas tingkatan-tingkatan sistem bahasa. 
Umumnya Barthes membuatnya dalam dua tingkatan bahasa. Bahasa 
tingkat pertama adalah bahasa sebagai obyek dan bahasa tingkat kedua 
yang disebut dengan meta bahasa. Bahasa ini merupakan suatu sistem 
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tanda yang memuat signifier (penanda) dan signified (petanda). Sistem 
tanda kedua terbangun dan menjadi penanda dan penanda tingkat pertama 
berubah menjadi petanda baru yang kemudian memiliki penanda baru 
sendiri dalam suatu sistem tanda baru dalam taraf yang lebih tinggi. 
Sistem tanda pertama kadang disebut sebagai denotasi atau sistem 
termilogi, sedangkan sistem tanda kedua disebut sebagai konotasi atau 
sistem retoris atau mitologi. Biasanya beberapa tanda denotasi dapat 
dikelompokkan bersama untuk membentuk suatu konotasi tunggal; 
sedangkan petanda konotasi berciri sekaligus umum, global, dan tersebar. 
Petanda ini dapat pula disebut fragmen ideologi. Petanda ini memiliki 
komunikasi yang sangat dekat dengan budaya, pengetahuan, dan sejarah. 
Dan dapat dikatakan bahwa “ideologi” adalah bentuk petanda konotasi dan 
“retorika” adalah bentuk konotasi (Barthes, 1967;91-92). 
Konotasi dan metabahasa adalah cerminan yang berlawanan satu sama 
lainnya. Metabahasa adalah operasi-operasi yang membentuk mayoritas 
bahasa-bahasa ilmiah sebagai petanda, diluar kesatuan petanda-petanda 
yang asli, dapat dikatakan berada diluar sebuah alam deskriptif. Sedangkan 
konotasi meliputi bahasa-bahasa yang utama bersifat sosial dalam hal untuk 
memberikan pesan-pesan literal dan memberikan dukungan bagi makna. 
Penyatuan konotasi dan metabahasa akan memberikan peluang untuk 
menghadirkan sebuah sistem atau petanda ketiga yang secara alami 
dilengkapi oleh sebuah kode ekstra-linguistik yang substansinya adalah 
obyek atau imaji. Kode sebagai sistem makna yang ketiga (makna luar) 
yang lengkap sebagai acuan dari setiap tanda (Barthes, 1974; 18-20) yang 
terdiri dari lima jenis kode. 
LIMA JENIS KODE BARTHES SEBAGAI ACUAN SETIAP TANDA 
Hermeneutik 
Dibawah kode hermeneutik, orang akan mendaftar beragam istilah (formal) 
yang berupa sebuah teka-teki (enigma) dapat dibedakan, diduga, 
diformulasikan, dipertahankan, dan akhirnya disingkapi. Kode ini disebut 
pula sebagai suara kebenaran (The Voice of Truth). 
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Proairetik  
Merupakan tindakan naratif dasar (basic narrative action) yang tindakan 
tindakannya dapat terjadi dalam berbagai sikuen yang mungkin 
diindikasikan. Kode ini disebut pula sebagai suara empirik. 
Budaya 
Sebagai referensi kepada sebuah ilmu atau lembaga ilmu pengetahuan. 
Biasanya orang mengindikasikan kepada tipe pengetahuan (fisika, fisiologi, 
psikologi, sejarah termasuk arsitektur). Dan mencoba untuk meng-
konstruksikan sebuah budaya yang berlangsung pada satu kurun waktu 
tertentu yang berusaha untuk diekspresikan. Kode ini disebut pula sebagai 
suara ilmu. 
Semik 
Merupakan sebuah kode relasi-penghubung (medium-relatic code) yang 
merupakan konotasi dari orang, tempat, obyek yang petandanya adalah 
sebuah karakter (sifat, atribut, predikat). 
Simbolik 
Tema merupakan sesuatu yang bersifat tidak stabil dan tema ini dapat 
ditentukan dan beragam bentuknya sesuai dengan pendekatan sudut 
pandang (prespektif) pendekatan yang dipergunakan. 
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PEMBACAAN KODE SEMIOTIK ROLAND BARTHES TERHADAP 
KATERAL EVRY KARYA MARIO BOTTA 
Sekilas Katedral Ervy 
Katedral Evry merupakan bangunan keagamaan terpenting di Prancis, yang 
dibangun pada masa satu abad terakhir ini. Terletak dikota baru Evry lahir 
30 tahun yang lalu di Selatan kota Paris, bangunan yang merupakan bagian 
dari pengembangan pusat kota yang antara lain terdiri dari balai kota, alun-
alun, serta kompleks perumahan, dan perkantoran. Dengan hadirnya nilai 
religius bagi lingkungannya, katedral Ervy membuka peluang bagi perbaikan 
aktivitas di pusat kota sederhana ini. 
 
Gambar 1. Tampang Katedral Evry 
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Sebagai sebuah pusat ibadah dalam kawasan kota, Katedral Evry mampu 
memberikan bentuk yang cukup untuk menyita perhatian. Olah bentuk dari 
bangunan ini menyebabkan penampilan yang kontras bagi lingkungan 
sekitarnya, namun kekontrasan ini diredam dengan finising natural batu bata 
expose yang banyak tampil pada lingkungan sekitarnya. 
Kondisi fungsional dari bangunan yang membutuhkan ruang tunggal besar, 
bentuk silinder dari Katedral Evry memiliki kelebihan dalam menyebarkan 
cahaya yang masuk secara merata, tanpa harus banyak varian gelap terang 
akibat sudut-sudut bentuk. Bersesuaian dengan fungsi sebagai bangunan 
peribadatan, bentuk silinder ini mampu merefleksikan ruang dalam agar 
tampil lebih terkonsentrasi, sehingga pikiran menjadi terarah pada hal-hal 
yang agung dan religius. 
Dominasi dari tampilan luar 
adalah bentuk setangkup dari 
silinder terpancung. Expose 
batu-bata yang tadinya 
mengisi ruang dalam juga 
dipakai pula untuk mengisi 
ruang luar. Cara penataan 
bata yang menyebabkan 
tampang dinding memiliki 
banyak garis vertikal juga 
sama baik untuk ruang luar 
maupun ruang dalam. 
Perlubangan yang dibuat 
untuk memperkaya 
pertampangan luar tidak 
terlalu menyebabkan kontras 
yang tinggi, tampilnya 
bentuk persegi panjang pun 
masih mengikuti alur dari 
bentuk besar sebuah silinder. 
Fokus bangunan yang 
menunjukkan posisi altar dari 
luar juga dibuat dengan 
bentuk setengah lingkaran. Pengolahan-pengolahan seperti ini membuat 
bangunan semakin tampil berwibawa. 
 
Gambar 2. Ruang dalam Katedral Evry 
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PEMBACAAN SEMIOTIKA ARSITEKTUR KATEDRAL EVRY 
Hermeneutik 
Bangunan Katedral Ervy dapat dibaca sebagai sebuah tanda yang dapat 
ditafsirkan kedalam sebuah tanda dari sebuah gaya (style) arsitektur yang 
telah beralih dari style arsitektur modern kedalam style arsitektur post-
modern. Karya Mario Botta memberikan suatu pencerahan terhadap setiap 
karya-karyanya yang sudah tergolong kedalam style post-modern. Anggapan 
arsitektur sebagai sebuah tanda yang mengandung bahasanya sendiri juga 
dijelaskan oleh Umberto Eco dalam Sign, Symbol, and Architecture. 
Kebenaran yang dilakukan oleh Mario Botta pada karya ini adanya bentuk 
yang dihadirkan tidak lagi mengikuti style arsitektur modern. Hal ini dapat 
dibedakan dan dapat diformulasikan kedalam style arsitektur post-modern. 
Proairetik 
Sebagai realita agama Kristiani bangunan menampilkan simbol-simbol rumah 
ibadah yang lazim, seperti salib dan lonceng gereja. Namun secara lebih 
halus, bangunan tidak hanya mengisyaratkan keterkaitannya dengan agama, 
tetapi juga pada sejarah budaya barat yang mengingatkan kita pada gereja-
gereja yang berada di daerah Yerusalem, Athena bahkan Roma ataupun 
Konstantinopel. Pada kenyataanyan bentuk bangunan dan denah yang 
melingkar merupakan hal yang tidak lazim dari sebuah katedral, bereferensi 
pada Gereja Byzantine sebagai kilas balik kepada asal usul agama kristen. 
Keadaan ini dapat dibaca memberikan pengalaman empirik (suara empirik) 
bagi Mario Botta, terhadap bentuk bangunan-bangunan keagamaan 
khususnya bangunan katedral yang memberikan wacana bagi penghadiran 
bentuk bagi Mario Botta terhadap Katedral Ervy. 
Budaya 
Setiap penghadiran sebuah Langgam/Style/Gaya Arsitektur akan memiliki 
keterkaitan teori dan pemahaman keilmuan yang berbeda-beda satu dengan 
lainnya. Jika dibaca sebagai suatu ilmu pengetahuan maka Arsitektur 
merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat dijelaskan secara 
epistemologi. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan maka cara pembuatan dan 
pembangunan sebuah hasil karya dapat dijelaskan secara keilmiahan. 
Peralihan sebuah Langgam/Style/Gaya Arsitektur akan memiliki sebuah 
kebudayaan yang berbeda pula style arsitektur modern akan mewakili 
sebuah kebudayan yang modern kemudian kebudayaan itu ditinggalkan 
RONA Jurnal Arsitektur FT-Unhas Vol. 2 No. 1, April 2005  91 
dengan munculnya kebudayaan baru katakanlah kebudayaan post-modern, 
hal ini akan mempengaruhi penghadiran style arsitektur yang dikatakan 
sebagai style arsitektur post-modern. 
Semik 
Mario Botta dalam menghasilkan karya-karya arsitekturnya memiliki sebuah 
ciri rancangan penghadiran bentuk geometri yang utuh dan jelas asal 
bentukan geometri. Pengolahan bentuk geometri dari Mario Botta selalu 
menghadirkan bentuk geometri yang jelas bentuknya tanpa banyak 
mengalami penambahan atau pengurangan bentuk, bangunan Katedral Ervy 
merupakan sebuah bangun geometri yang berbentuk selinder dan hanya 
mengalami pemancungan pada bagian atas. Demikian pula pada karya-
karyanya yang lain seperti pada Casa Rotondo, Medicy House in stabilo 
1980-1982 dengan menghadirkan bentuk geometri selinder tanpa 
mengalami banyak pengolahan bentuk dan masih terasa kental bentuk 
geometri selinder, Bianchhi House in Riva san Vitale, 1971-1973 
mengunakan geometri kubus tetapi bentuk kubus tetap terkesan kuat tanpa 
ada tambahan bentukan yang lain, ciri karya Botta yang lain dengan 
menggunakan bahan bangunan yang selalu terekspos tanpa adanya polesan 
terhadap bahan bangunan yang digunakan. Apa yang dilakukan Mario Botta 
pada Katedral Evry adalah karakter dari rancangan arsitek yang bernama 
Mario Botta. 
Simbolik 
Kondisi fungsional dari bangunan yang membutuhkan ruang tunggal besar, 
bentuk silinder dari Katedral Evry memiliki kelebihan dalam menyebarkan 
cahaya yang masuk secara merata, tanpa harus banyak varian gelap terang 
akibat sudut-sudut bentuk. Bersesuaian dengan fungsi sebagai bangunan 
peribadatan, bentuk silinder ini mampu merefleksikan ruang dalam agar 
tampil lebih terkonsentrasi, sehingga pikiran menjadi terarah pada hal-hal 
yang agung dan religius. 
“Cahaya Ilahi” inilah yang menjadi simbolik dari pembacaan kode kelima dari 
bangunan ini. Penataan penghadiran cahaya alamiah kedalam ruangan-
ruangan tertentu seperti ruang altar memberikan keasaan religius yang 
sangat kuat akan hadirnya sang Ilahi kedalam bangunan ini. 
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SIMPULAN 
Apa yang dilakukan hanyalah sebuah pemahaman pembacaan kode semiotik 
Roland Barthes yang sangat dangkal terhadap bangunan arsitektur dengan 
langgam post-modern, kode yang dikemukakan oleh Roland Barthes adalah 
kode yang dipergunakan untuk membaca budaya post-modern, namun 
arsitektur sebagi sebuah tanda yang dapat memberikan/menggambarkan 
sebuah penghadiran bentuk arsitektur dalam kurun waktu budaya post-
modern juga dapat dibaca dari kode semiotik Roland Barthes. 
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